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Preface 
Quality of bathing water in the European Community 
The European Community's directive on bathing waters requires the publication 
of regular reports on how the member countries of the Community are putting 
the legislation into effect and how far the designated beaches meet the stan-
dards which are laid down. This is the fifth such report to be published by the 
European Commission and is the most complete so far. 
Community environment policy has grown rapidly in importance over the last 
15 years. In the 1970s, when environment legislation was first formulated at 
the EC level, it all seemed very technical and of little significance to individuals 
or to families in their daily lives. As the years have passed, and the laws have 
been applied in the Member States, so the policy has had a growing impact 
on the citizens of Europe. 
This is vividly illustrated by the directive on bathing waters. This piece of 
legislation affects holidaymakers throughout the Community and has been an 
area of policy where the general public has felt especially involved. 
This is hardly surprising. When we go to the seaside we expect to sit on clean 
beaches and swim in healthy seas. Seaside pollution touches us all too directly 
when it consists of tar, litter and floating sewage, to say nothing of the invisible 
pollutants which contaminate some of our coasts. 
The Community directive is having a direct effect in persuading member 
countries to clean up the beaches. It is significant that many local authorities 
now commend the quality of their beaches in terms of Community law when 
they publicize the amenities of holiday towns. The Blue Flags campaign for 
cleaner ports and cleaner beaches — a feature of the European Year of the 
Environment — attracted widespread interest. More than 1 000 beaches were 
submitted for awards, of which 380 were successful. 
Individuals and voluntary organizations have been strongly committed to 
achieving better implementation of the directive. The Commission has been 
obliged to take action on a number of complaints which we have received 
detailing the failure of Member States to apply the law properly. We very much 
welcome this awareness on the part of the public. There was keen interest in 
the concerted tests which the consumers organizations of the Community 
carried out, albeit on a one-off basis, in the summer of 1987. 
I do not underestimate the political and economic commitments which Member 
States and local authorities must undertake in applying the Community law. If 
a beach does not conform to the standards required, the pollution cannot 
simply be cleaned up like so much household rubbish. As with many of the 
contaminating substances which our crowded industrial society produces, 
seaside pollution must be tackled at source. This may mean substantial invest-
ment, perhaps in new sewage works, better treatment for industrial effluent 
coming from local factories, stricter control of local landfill sites and of dumping 
from coastal shipping. It may involve new capital investment; it will certainly 
require resources in manpower for inspection and control. 
So for the Commission, the bathing waters directive has a particular signifi-
cance. Its effective implementation is widely seen by the public as a test of a 
country's commitment to environmental improvement. This report gives an 
assessment for nine member countries. The three Member States which joined 
the Community most recently are not yet fully applying the directive and have 
not submitted their reports. I am quite sure that by making this information 
more widely available we will speed the cause of a cleaner and more attractive 
European coastline. 
STANLEY CLINTON DAVIS 
Commission of the European Communities 
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For many years now, there has been public demand for detailed infor-
mation on environmental questions; it is for this reason that the Directive 
of 8 December 1975 concerning the quality of bathing water (76/ 
160/EEC) requires Member States to submit regular reports to the 
Commission on their bathing water and the most significant character-
istics thereof, which is to be published, with their agreement. 
Such reports were published in 1982, 1983, 1984 and 1985, covering 
the 1979,1980,1981 and 1982 bathing seasons respectively. This report 
contains a summary of the information submitted by Member States for 
the 1983-86 bathing seasons. 
It should be borne in mind that the EEC Directive gave Member States 
a period of 10 years after its notification, i.e. until 1985, to bring the 
bathing waters under their authority into line with the limit values set 
by this Directive. 
This report contains maps indicating the microbiological quality of bath-
ing waters observed during the 1986 bathing season. These maps cannot 
be compared between one Member State and another since the par-
ameters as well as the limit values laid down in State legislation, are not 
identical. 
Introduction 
Depuis de nombreuses années, l'opinion publique a souhaité disposer 
d'une information détaillée sur les questions relatives à l'environnement; 
c'est la raison pour laquelle la directive du 8 décembre 1975 concernant 
la qualité des eaux de baignade (76/160/CEE) demande aux États 
membres de communiquer régulièrement à la Commission un rapport 
sur les eaux de baignade et leurs caractéristiques les plus significatives. 
La Commission publie, avec l'accord préalable de l'État membre 
concerné, les informations obtenues en la matière. 
De tels rapports ont été publiés en 1982,1983,1984 et 1985 et concer-
naient respectivement les saisons balnéaires 1979,1980,1981 et 1982. 
Le présent document regroupe les données transmises par les États 
membres pour les saisons balnéaires 1983 à 1986. 
Il est nécessaire de rappeler que la directive a accordé aux États membres 
un délai de dix ans après sa notification, soit décembre 1985, pour que 
la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites 
fixées dans ladite directive. 
Le présent rapport contient des cartes présentant la qualité microbiolo-
gique des eaux de baignade observée au cours de la saison balnéaire 
1986. Ces cartes ne peuvent pas être comparées d'un État membre à 
l'autre, car les paramètres ainsi que les valeurs limites retenues par les 
réglementations nationales ne sont pas identiques. 
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Einleitung 
Seit vielen Jahren besteht in der Öffentlichkeit der Wunsch, über 
Umweltfragen detailliert informiert zu werden; die Richtlinie vom 8. 
Dezember 1975 bezüglich der Qualität der Badegewässer (76/160/ 
EWG) entspricht diesem Wunsch, indem sie die Mitgliedstaaten auffor-
dert, der Kommission regelmäßig einen — mit ihrem Einverständnis für 
die Veröffentlichung bestimmten — Bericht über die Badegewässer und 
ihre wesentlichsten Merkmale zu übermitteln. 
Die ersten Berichte dieser Art wurden 1982, 1983, 1984 und 1985 
veröffentlicht und bezogen sich nacheinander auf die Badesaisons 1979, 
1980, 1981 und 1982. Das vorliegende Dokument faßt die von den 
Mitgliedstaaten für die Badesaisons 1983 bis 1986 übermittelten Daten 
zusammen. 
Es ist daran zu erinnern, daß die Richtlinie den Mitgliedstaaten eine Frist 
von zehn Jahren nach ihrer Bekanntgabe, d.h. bis Dezember 1985, 
eingeräumt hat, um den in der Richtlinie für die Qualität der Badegewäs-
ser angegebenen Grenzwerten zu entsprechen. 
Der vorliegende Bericht enthält Karten, die Aufschluß über die im Laufe 
der Badesaison 1986 festgestellte mikrobiologische Qualität des Bade-
wassers geben. Diese Karten können nicht zwischen den einzelnen 
Mitgliedstaaten verglichen werden, da die Parameter sowie die in den 
jeweils geltenden nationalen Bestimmungen vorgegebenen Grenzwerte 
nicht identisch sind. 
Indledning 
Offentligheden har i mange år ønsket at råde over detaljerede oplysninger 
vedrørende miljøspørgsmål; af denne grund anmodes medlemsstaterne 
i direktivet af den 8. december 1975 vedrørende badevands kvalitet (76/ 
160/EØF) om regelmæssigt at tilsende Kommissionen en rapport om 
badevand og sidstnævntes karakteristikker. 
Idet medlemsstaterne er indforstået hermed, offentliggør Kommissionen 
de oplysninger, der er blevet opnået desangående. 
Der er blevet offentliggjort sådanne rapporter i 1982, 1983, 1984 og 
1985 som angik henholdsvis badesæsonerne 1979, 1980, 1981 og 
1982. Herværende dokument indeholder en samlet oversigt over de data, 
som medlemsstaterne har fremsendt for badesæsonerne 1983 til 1986. 
Man bør i øvrigt igen henlede opmærksomheden på, at i Fællesskabets 
direktiv får medlemsstaterne tilstået en periode på 10 år efter tilkendegi-
velse heraf, d.v.s. 1985, for at bringe det badevands kvalitet, som hører 
ind under deres kompetence, i overensstemmelse med de grænseværdier, 
der er fastsat i vedkommende direktiv. 
Herværende rapport indeholder kort, der viser badevandets mikrobiologi-
ske kvalitet i løbet af badesæsonen 1986. Man bør ikke sammenligne 
disse kort indbyrdes mellem medlemsstaterne, idet både de parametre 




Molti anni or sono, l'opinione pubblica ha espresso il desiderio di 
disporre di informazioni particolareggiate sulle questioni relative all'am-
biente; per questo motivo, la direttiva dell'8 dicembre 1975 relativa 
alla qualità delle acque di balneazione (76/160/CEE) invitava gli Stati 
membri a trasmettere regolarmente alla Commissione una relazione sulle 
acque di balneazione e le loro caratteristiche più significative. 
La Commissione pubblica quindi, previo accordo dello Stato membro 
interessato, le informazioni raccolte in merito. 
Nel 1982,1983,1984 e 1985, erano già state pubblicate relazioni di tal 
genere, che riguardavano rispettivamente le stagioni balneari 1979, 
1980,1981 e 1982. Il presente documento riunisce i dati trasmessi dagli 
Stati membri per il periodo 1983-1986. 
Va altresì ricordato che la direttiva comunitaria concedeva agli Stati 
membri un termine di dieci anni dalla sua notificazione, ossia con sca-
denza al mese di dicembre 1985, per rendere la qualità delle acque di 
balneazione di loro competenza conforme ai valori limite stabiliti nella 
detta direttiva. 
Il presente rapporto contiene le carte che illustrano la qualità microbiolo-
gica dell'acqua nelle zone balneari, esaminata durante la stagione 1986. 
Le carte per un determinato Stato membro non possono tuttavia essere 
paragonate a quelle di altri Stati membri, poiché i parametri ed i valori 
limite differiscono a seconda delle varie normative nazionali. 
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Inleiding 
Te beschikken over gedetailleerde informatie inzake leefmilieu is sedert 
vele jaren de wens geweest van de publieke opinie. Om deze reden 
vraagt de richtlijn van 8 december 1975 betreffende de zwemwaterkwali-
teit (76/160/EEG) aan de Lid-Staten regelmatig een verslag in te dienen 
bij de Commissie over het zwemwater en zijn meest betekenisvolle 
karakteristieken. 
Na voorafgaandelijke toelating van de Lid-Staat publiceert de Commissie 
de verstrekte informatie. 
Dergelijke verslagen werden gepubliceerd in 1982,1983,1984 en 1985. 
Ze handelden respectievelijk over de badseizoenen 1979, 1980, 1981 
en 1982. Onderhavig document bevat de gegevens die door de Lid-
Staten werden meegedeeld voor de badseizoenen 1983 tot 1986. 
Men mag ook niet vergeten dat de richtlijn aan de Lid-Staten een termijn 
van tien jaar na de bekendmaking ervan heeft toegestaan, dit is december 
1985, om te voldoen aan de opgelegde grensvoorwaarden voor het 
zwemwater. 
Onderhavig verslag bevat kaarten waarop de microbiologische kwaliteit 
is voorgesteld van het zwemwater zoals deze waargenomen werd gedu-
rende het badseizoen 1986. De kaarten van de ene Lid-Staat mogen 
niet vergeleken worden met deze van een andere Lid-Staat omdat de 
parameters en de drempelwaarden, die in de nationale reglementeringen 
voorgeschreven zijn, niet dezelfde zijn. 
12 
Summary of the most important 
results obtained 
With the exception of Portugal (exempt until 
1992), Spain and Greece, all the Member States 
have forwarded information on bathing waters 
and their most significant characteristics. 
1. Belgium 
Bathing areas were surveyed during the 1983, 
1984, 1985 and 1986 bathing seasons at 58, 
62, 64 and 66 sampling points respectively, 
with a distinction made between sea water and 
fresh water (see Table 1 (a)) 
The sampling frequencies used were only given 
for the 1986 bathing season. For sea water, the 
number of samplings varied from 9 to 13 per 
Table 1(a): Belgium —1983-86 
















site, with an average frequency of 12.2 per 
point. For fresh water, this number varied from 
6 to 8. 
The table below indicates the development of 
the conformity of the waters in relation to the I 
values relating to microbiological parameters 
Nos 1 (total coliforms), 2 (faecal coliforms) and 
4 (salmonella) of the Directive. 
Table 1(b): Belgium —1983-86 — Parameters Nos 1, 2 and 4 






28 (65.1 %) 
1984 
4 (26.7%) 
33 (70.2 %) 
1985 
4 (26.7%) 
36 (73.5 %) 
1986 
9 (50 %) 
37 (77.1 %) 
2. Federal Republic of Germany 
The number of bathing areas surveyed, 98 in 
1982, increased to 106 in 1986. 
According to the German authorities, the survey 
programmes complied with the provisions of 
the Directive, and the I limit values were 
observed in all bathing areas. However, the data 
forwarded did not permit the results of the 
analyses and inspections to be presented in a 
form comparable with that used for the other 
Member States. In particular, it was impossible 
to draw up a water conformity map. 
3. Denmark 
The number of survey points varied between 
1 314 in 1983 and 1 327 in 1986. The average 
sampling frequency amounted in 1983 to 13.3, 
in 1984 to 12.6, in 1985 to 10.9 and in 1986 
to 11.2. 
The evaluation of the quality of waters in Den-
mark is based essentially on faecal coliforms, in 
the case of sea water, and on the same par-
ameter, together with total coliforms, in the case 
of fresh water. 
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Table 3: Denmark — 1983-86 
Quality of bathing waters 
Table 4(a): France 






The l imi t val 
No of conforming 
sampling points 
1 024 (77.9 %) 
1 037 (77.0 %) 
1 149 (83.6%) 
1016 (76.6%) 














































the I value of the Directive, whilst the most 
stringent value of 1 000/100 ml was used for 
faecal coliforms. 
Table 3 shows the overall development of the 
quality of waters between 1983 and 1986. 
4. France 
Table 4(a) shows the site of the survey pro-
grammes implemented in the course of the 1983 
to 1986 bathing seasons: 
Although the average sampling frequency 
varied very little, the comprehensive reports 
submitted by the French authorities indicate 
that the situation varies quite considerably, in 
fact, from department to department: in particu-
lar, it ranges in 1986 from 5 to 21 samplings 
per point for sea water, and from 1 to 8 for fresh 
water. 
In the end-of-season balancing, the parameters 
used by the French authorities to assess the 
quality of bathing waters are total coliforms, 
faecal coliforms and faecal streptococci. 
Waters are divided into 6 different categories, 
according to the mandatory and guide values 
of the Directive, and according to the number 
of samplings (categories A, B, C and D for the 
points subject to at least 10 samplings, and 
categories AB and CD for those points subject 
to 4 to 9 samplings). 
In order to comply with the Directive, waters 
meeting the criteria for categories A, AB and B 
should be considered as conforming, and those 
corresponding to categories C, CD and D as 
not conforming. The number of conforming and 
non-conforming points were as follows during 
each of the 1983 to 1986 bathing seasons (see 
Table (4b)). 
Table 4(b): France —1983-86 
Number of sampling points conforming to categories A, AB or B and C, CD 










A. AB or B 
946 (64.8 %) 
1 211 (77.7%) 
1 177 (78.7%) 












A, AB or B 
1312 (76.4%) 
1 243 (80.0 %) 
1 301 (83.7 %) 
1 465 (85.7 %) 
microbiological parameters 
C, CD or D 




were observed in all 
The survey programme included 6 bathing areas 
in 1983 and from 1984 onwards, 7 bathing 
areas. These are located at the sea. 
The average sampling frequency varied 
between 6.3 and 8.7 samplings per point. 
Except for one particular bathing area in 1986, 
I limit values in the Directive relating to the 
cases during each bathing season. 
The number of bathing areas which did not 
comply with the limit values established in the 
Irish regulations for the microbiological par-
ameters (total coliforms: 5 000/100 ml, faecal 
coliforms: 1 000/100 ml, faecal streptococci: 
300/100 ml, salmonella and enterovirus: I 
values) amounted to 3 in 1983, 2 in 1984, 0 in 
1985 and 1 in 1986. 
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6. Italy 8. Netherlands 
The comprehensive reports forwarded by Italy 
related to the 1984, 1985 and 1986 bathing 
seasons for seaside bathing areas, and only to 
the 1986 bathing season for freshwater bathing 
areas. The size of the survey programmes is 
indicated in the following table: 
Table 6: Italy 
Number of sampling points 



















For sea water, the mean sampling frequency in 
1984,1985 and 1986 amounted to 6.6, 9.9 and 
9.7 respectively. In 1986, it was 8.4 for lakes 
and 6.9 for rivers. 
The information provided does not enable the 
number of points conforming to the quality 
required by the Italian regulations to be defined 
in the 1984 and 1985 bathing seasons. The 
measured results were however broken down 
to give the total number of samples per region 
conforming to the quality required. Overall it 
appears that 81.5 % of the total samples exam-
ined in 1986, as against 78.4% in 1985 and 
68.5 % in 1984, complied with the limit values 
established for all the parameters analysed. 
The number of sampling points which con-
formed to the Italian limit values relating to the 
microbiological parameters measured (faecal 
coliforms and faecal streptococci : G values; sal-
monella : I value and total coliforms : 2 000/100 
ml), was as follows in 1986: 
sea water : 
lake water : 







The bathing areas surveyed in the period under 
consideration numbered 43, most of the bath-
ing areas only being subjected to three sam-
plings in the course of each bathing season. 
The quality of the bathing waters remained 
comparable during the period considered. The 
number of bathing points which did not con-
form to the I limit values relating to total col-
iforms and faecal coliforms was 9, 11 and 10 
in 1984, 1985 and 1986 respectively. 
50 bathing areas were surveyed during the 1982 
to 1985 bathing seasons; in 1986, the number 
of bathing areas surveyed was 47. The bathing 
areas were located mainly on the coast and in 
the regions of Usselmeer and the Delta. The 
sampling frequencies used were not indicated. 
The number of bathing areas which did not 
conform as far as the microbiological par-
ameters analysed were concerned (faecal col-
iforms, faecal streptococci and salmonella) was 
5 in 1983 and 1984, 4 in 1985 and 3 in 1986. 
However, it is important to note that the Dutch 
authorities use different evaluation criteria from 
those specified in the Directive as far as faecal 
coliforms and faecal streptococci are con-
cerned. In fact, for these two parameters, bath-
ing water conformity is evaluated in relation to 
the median value of the results of the measure-
ments (number N /m l : ^ 3). 
9. United Kingdom 
The number of sampling points was 27 up to 
1985, the number increasing to 491 in 1986. 
Only the sea bathing waters were surveyed. The 
mean sampling frequency was 15.3 in 1983, 
13.0 in 1984, 15.3 in 1985 and 11 samplings 
per site in 1986. 
During the 1986 bathing season, a full sampling 
programme was carried out at 310 sampling 
points and no analysis or inspection result was 
supplied for 12 sampling points. 
The conformity of the bathing waters in respect 
of I values relating to total coliforms (parameter 
No 1 ) and faecal coliforms (parameter No 2) 
was as follows in 1986: 
Table 9: United Kingdom— 1986 
Conformity of bathing waters — 
Parameter Nos 1 and 2 — I limit 
values of the Directive 








64 (44.1 %) 
162 (52.3%) 
105 (62.5%) 
212 (44.1%) 267 (55.8%) 
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Résumé des principaux résultats obtenus 
A l'exception du Portugal (dérogation jusqu'en 
1992), de l'Espagne et de la Grèce, tous les 
États membres ont transmis des informations 
sur les eaux de baignade et leurs caractéristi-
ques les plus significatives. 
1. Belgique 
Les zones de baignade ont été surveillées au 
cours des saisons balnéaires 1983,1984,1985 
et 1986 respectivement en 58,62,64 et 66 lieux 
de prélèvement se répartissant entre les eaux de 
mer et les eaux douces (voir tableau 1 ). 
Les fréquences d'échantillonnage utilisées 
n'ont été renseignées que pour la saison 
balnéaire 1986. Pour les eaux de mer, le nombre 
Tableau 1 a): Belgique —1983à 1986 
Nombre de lieux de prélève-
ment 
Année 














des prélèvements a varié de 9 à 13 par site avec 
une fréquence moyenne de 12,2 par point. Pour 
les eaux douces, ce nombre a varié de 6 à 8. 
Le tableau ci-dessous présente l'évolution de la 
conformité des eaux par rapport aux valeurs I 
relatives aux paramètres microbiologiques nos 1 
(coliformes totaux), 2 (col if ormes fécaux) et 4 
(salmonelles) de l'annexe de la directive. 
Tableau 1 b) : Belgique — 1983 à 1986 — Paramètres nos 1 , 2 et 4 
Nombre de lieux de prélèvement conformes (valeurs I) 
Année 




28 (65,1 %) 
1984 
4 (26,7%) 
33 (70,2 %) 
1985 
4 (26,7%) 
36 (73,5 %) 
1986 
9 (50 %) 
37 (77,1 %) 
2. République fédérale 
d'Allemagne 
Le nombre de zones de baignade surveillées, 
qui était de 98 en 1982, s'est accru à 106 en 
1986. 
Selon les autorités allemandes, les programmes 
de surveillance ont été conformes aux disposi-
tions de la directive, et les valeurs limites I ont 
été respectées à toutes les zones de baignade. 
Cependant, les données transmises n'ont pas 
permis de présenter les résultats des analyses et 
des inspections sous une forme comparable à 
celle retenue pour les autres États membres. Il 
n'a notamment pas été possible de dresser une 
carte de la conformité des eaux. 
3. Danemark 
Les nombres de points de surveillance ont varié 
entre 1 314 en 1983 et 1 327 en 1986. La 
fréquence d'échantillonnage moyenne s'est éle-
vée en 1983 à 13,3, en 1984 à 12,6, en 1985 à 
10,9 et en 1986 à 11,2. 
L'appréciation de la qualité des eaux au Dane-
mark se fonde essentiellement sur les coliformes 
fécaux en ce qui concerne les eaux de mer et 
sur le même paramètre ainsi que les coliformes 
totaux en ce qui concerne les eaux douces. 
La valeur limite fixée pour les coliformes totaux 
est la valeur I de la directive tandis que la valeur 
plus sévère de 1 000/100 ml a été retenue pour 
les coliformes fécaux. ,- ? r" 
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\ . ' ;' 
Tableau 3: Danemark — 1983 à 1986 Tableau 4 a). 
Qualité des eaux de baignade 
France — 1983 à 1986 
Programmes de surveillance 
Année Nombre de points de surveillance conformes 
Nombre total 
de points 
Nombre de points 
de surveillance 
1983 1024 (77,9%) 1314 
1984 1037 (77,0%) 1346 
1985 1 149 (83,6%) 1 375 
1986 1016 (76,6%) 1327 
Le tableau 3 donne l'évolution globale de la 
qualité des eaux entre 1983 et 1986. 
4. France 
Le tableau 4 a) montre l'importance des pro-
grammes de surveillance mis en œuvre au cours 
des saisons balnéaires 1983 à 1986. 
Bien que la fréquence moyenne d'échantillon-
nage ait peu varié, les rapports de synthèse 
communiqués par les autorités françaises révè-
lent que la situation est en fait très variable de 
département à département: elle va notamment 
en 1986 de 5 à 21 prélèvements par point pour 
les eaux de mer et de 1 à 8 pour les eaux douces. 
Lors du bilan de fin de saison, les paramètres 
retenus par les autorités françaises pour appré-




































conformes totaux.les conformes fécaux et les 
streptocoques fécaux. 
Les eaux sont distinguées en 6 catégories diffé-
rentes en fonction des valeurs imperatives et 
guides de la directive et du nombre de prélève-
ments (catégories A, B, C et D pour les points 
ayant fait l'objet d'au moins 10 prélèvements et 
catégories AB et CD pour les points ayant fait 
l'objet de 4 à 9 prélèvements). 
Pour se raccorder à la directive, il convient de 
considérer comme conformes les eaux satisfai-
sant aux catégories A, AB et B, et comme non 
conformes celles correspondant aux catégories 
C, CD et D. Les nombres de points conformes 
et non conformes ont été les suivants au cours 
de chacune des saisons balnéaires 1983 à 
1986: 
Tableau 4 b) : France — 1983 à 1986 
Nombre de points de surveillance ayant satisfait aux catégories A, AB ou 
B et C, CD ou D (non compris les points ayant fait l'objet de moins de 4 
prélèvements et d'interdiction de baignade) 
Eaux douces Eaux de mer 





A, AB ou B 
946 (64,8 %) 
1 211 (77,7 %) 
1 177 (78,7 %) 











A, AB ou B 
1 312 (76,4%) 
1 243 (80,0 %) 
1 301 (83,7 %) 












Le programme de surveillance a inclus 6 zones 
de baignade en 1983 et, à partir de 1984, 7 
zones de baignade. Celles-ci sont toutes situées 
en mer. 
La fréquence moyenne d'échantillonnage a 
varié entre 6,3 et 8,7 prélèvements par point. 
Sauf en ce qui concerne une zone de baignade 
en 1986, les valeurs I de la directive relatives aux 
paramètres microbiologiques ont été respectées 
dans tous les cas au cours de chaque saison 
balnéaire. 
Les nombres de zones de baignade qui n'ont 
pas été conformes aux valeurs limites fixées par 
la réglementation irlandaise pour les paramètres 
microbiologiques (coliformes totaux: 5 000/ 
100 ml, coliformes fécaux : 1 000/100 ml, strep-
tocoques fécaux: 300/100 ml, salmonelles et 
enterovirus: valeurs I) se sont élevés à 3 en 
1983, 2 en 1984, 0 en 1985 et 1 en 1986. 
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6. Italie 
Les rapports de synthèse transmis par l'Italie 
ont porté sur les saisons balnéaires 1984,1985 
et 1986 en ce qui concerne les zones de bai-
gnade en mer et sur la seule saison balnéaire 
1986 en ce qui concerne les zones de baignade 
en eau douce. L'importance des programmes 
de surveillance est donnée au tableau ci-après: 
balnéaires, en général, qu'à trois échantillon-
nages. 
La qualité des eaux de baignade est restée com-
parable au cours de la période considérée. Le 
nombre de zones de baignade qui n'ont pas 
satisfait aux valeurs I relatives aux coliformes 
totaux et aux coliformes fécaux a été de 9, 11 
et 10 respectivement en 1984,1985 et 1986. 
Tableau6a): Italie 






















Pour les eaux de mer, la fréquence moyenne 
d'échantillonnage s'est élevée en 1984, 1985 
et 1986 respectivement à 6,6, 9,9 et 9,7. En 
1986, elle a été de 8,4 pour les lacs et de 6,9 
pour les fleuves. 
Les informations communiquées ne permettent 
pas de définir le nombre de lieux qui ont été 
conformes à la qualité requise par la réglemen-
tation italienne au cours des saisons balnéaires 
1984 et 1985. Un dépouillement des résultats 
de mesure par région donnant pour chacune 
d'entre elles le nombre total des échantillons 
conformes à la qualité requise a cependant été 
réalisé. Globalement, il ressort que 81,5% des 
échantillons totaux examinés en 1986 contre 
78,4 % en 1985 et 68,5 % en 1984 ont satisfait 
pour tous les paramètres analysés aux valeurs 
limites imposées. 
Le nombre des lieux de prélèvement qui ont été 
conformes aux valeurs limites italiennes relati-
ves aux paramètres microbiologiques mesurés 
(coliformes fécaux et streptocoques fécaux: 
valeurs G ; salmonelles: valeur I et coliformes 
totaux : 2 000/100 ml) a été le suivant en 1986 : 
eaux de mer : 2 161 (61,3%) 
eaux lacustres : 158 (37,2 %) 
eaux fluviales : 1 
7. Grand-duché de Luxembourg 
Les zones de baignade contrôlées au cours de 
la période considérée ont été au nombre de 43. 
La plupart des zones de baignade n'ont été 
soumises, au cours de chacune des saisons 
8. Pays-Bas 
Cinquante zones de baignade ont été contrôlées 
au cours des saisons balnéaires 1982 à 1985 ; 
en 1986, le nombre de zones de baignade ayant 
fait l'objet d'une surveillance a été de 47. Les 
zones de baignade ont été situées principale-
ment sur le littoral côtier et dans les régions 
de riJsselmeer et du Delta. Les fréquences 
d'échantillonnage utilisées n'ont pas été rensei-
gnées. 
Le nombre de zones de baignade qui n'ont 
pas été conformes par rapport aux paramètres 
microbiologiques analysés (coliformes fécaux, 
streptocoques fécaux et salmonelles), a été de 
5 en 1983 et 1984, 4 en 1985 et 3 en 1986. Il 
est toutefois important de noter que les autorités 
néerlandaises utilisent, en ce qui concerne les 
coliformes fécaux et les streptocoques fécaux, 
des critères d'appréciation autres que ceux pré-
vus par la directive. En effet, pour ces deux 
paramètres, la conformité d'une eau de bai-
gnade est évaluée par rapport à la valeur 
médiane des résultats des mesures (nombre N/ 
ml :s ï3) . 
9. Royaume-Uni 
Le nombre de lieux de prélèvements a été de 
27 jusqu'en 1985. Ce nombre a été porté à 491 
en 1986. Seules les eaux de baignade en mer 
ont fait l'objet d'une surveillance. La fréquence 
moyenne d'échantillonnage a été en 1983 de 
15,3, en 1984 de 13,0, en 1985 de 15,3 et en 
1986 de 11 prélèvements par site. 
Au cours de la saison balnéaire 1986, un pro-
gramme complet d'échantillonnage a été réalisé 
en 310 lieux de prélèvements, et aucun résultat 
d'analyse ou d'inspection n'a été fourni pour 12 
points de surveillance. 
La conformité des eaux de baignade par rapport 
aux valeurs I relatives aux coliformes totaux 
(paramètre n° 1 ) et coliformes fécaux (paramè-
tre n° 2) a été la suivante en 1986 : 
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Tableau 9: Royaume-Uni — 1986 
Conformité des eaux de 
baignade — Paramètres nos 1 
et 2 — Valeurs I de la directive 
Nombre de lieux de prélèvement 








148 (47,7%) 162 (52,3 %) 
64 (44,1%) 105 (62,5%) 
212 (44,2%) 267 (55,8%) 
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1 . Inventaire des documents 
La Belgique a transmis à la Commission un 
rapport intitulé «La qualité des eaux de bai-
gnade — 1986» établi par l'Institut d'hygiène et 
d'épidémiologie (IHE) du ministère de la Santé 
publique et de l'Environnement. 
Ce document comporte deux parties: 
— un rapport de synthèse sur l'état des zones 
de baignade en mer et en eau douce en 1986 
et l'évolution de leur qualité depuis 1983. Il 
contient les chapitres suivants: 
. localisation des zones de baignade surveil-
lées avec examen des conditions environ-
nantes; 
. description de la saison balnéaire et des 
fréquences d'échantillonnage; 
. enumeration des paramètres analysés ou 
inspectés avec description des méthodes 
d'analyse ou d'inspection et des modes 
d'expression; 
. résultats des analyses et des inspections 
présentés sous forme tabulaire avec com-
mentaires sur l'évolution depuis 1983; 
. conclusions; 
— une annexe se rapportant uniquement aux 
analyses effectuées en 1986 et contenant 
les chapitres suivants: 
. répartition géographique des zones de 
baignade; 
. légende des zones de baignade; 
. liste des paramètres analysés ou inspectés 
et leurs codes; 
. résultats des analyses par baignade. 
2. Rapport sur les eaux de baignade 
et leurs caractéristiques les 
plus significatives — Saisons 
balnéaires 1983 à 1986 
2.1. Localisation des zones de baignade 
Quinze zones de baignade en mer ont fait l'objet 
d'une surveillance au cours des saisons balnéai-
res 1983 à 1985. Ce nombre a été porté à 18 à 
partir de juin 1986. La carte 2.1 a) donne la 
localisation de ces zones de baignade. Le rap-
port transmis par les autorités belges concerne 
également 51 zones de baignade en eau douce. 
Le tableau 2.1 b) ci-après présente l'évolution 
du programme de surveillance des zones de 
baignade en eau douce au cours des saisons 
balnéaires 1983 à 1986. La carte 2.1 c) donne 
la localisation de ces zones de baignade. 
Tableau 2.1 b). Évolution du programme 
de surveillance des zones 
de baignade en eau douce 
Année 
Province 
A — Anvers 
B — Brabant 
C — Flandre 
occidentale 
D — Flandre 
orientale 
E — Hainaut 
F — Liège 
G — Limbourg 
H — Luxembourg 
















































2.2. Saison balnéaire 
La saison balnéaire s'étend, pour les zones de 
baignade en mer, du 1 e r avril au 30 septembre. 
Pour les zones de baignade en eau douce, la 
saison balnéaire s'étend de mi-(ou fin) juin à 
mi-(ou fin) septembre. 
2.3. Fréquence d'échantillonnage 
Le rapport de synthèse transmis par la Belgique 
ne renseigne les fréquences d'échantillonnage 
utilisées que pour la saison balnéaire 1986. 
Pour les baignades en mer, le nombre de prélè-
vements a varié de 9 à 13 par site avec un total 
de 220 pour 18 localisations. 
Pour les baignades en eau douce, le nombre de 
prélèvements a varié de 6 à 8 par site dans la 
plupart des cas avec quelques écarts en plus ou 
en moins. 
La fréquence d'échantillonnage a été au moins 
bimensuelle, comme l'impose l'annexe de la 
directive, sauf pour les zones de baignade sui-
vantes: 
. en mer: Knokke-Lekkerbek, Mariakerke, St-
Idesbald (car seulement prélevées depuis 
juin); 
. en eau douce: Overmere, Lichtaart, Meer, 
Mol, Ohain. 
La fréquence d'échantillonnage n'a pas pu être 
partout bimensuelle suite à des circonstances 
atmosphériques et à des problèmes pratiques. 
2.4. Paramètres analysés ou inspectés 
Les autorités belges ont mesuré ou inspecté les 
paramètres microbiologiques nos 1 à 4 ainsi que 
les paramètres physico-chimiques nos 6 à 13. 
Ce schéma s'est appliqué aussi bien aux zones 
de baignade en mer qu'en eau douce. 
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Le tableau 2.4 ci-après donne le détail des para-
mètres suivis, en fonction de la directive. 
Tableau 2.4: Paramètres analysés ou 
inspectés — 1983 à 1986 
Analysés ou inspectés 
par les autorités 
belges, pour les zones 
de baignade N° Paramètres 
En mer En eau douce 
1. Conformes totaux 
2. Coliformes fécaux 





8. Huiles minérales 
9. Substances tensio-actives 
10. Phénols 
11. Transparence 
12. Oxygène dissous 
13. Résidus goudronneux 
14. Ammoniaque 
15. Azote Kjeldahl 
16. Pesticides 
17. Métaux lourds 
18. Cyanures 
19. Nitrates et phosphates 
2.5. Méthodes d'analyse ou 
d'inspection 
Les autorités belges ont utilisé les méthodes 
d'analyse et d'inspection de référence spécifiées 
dans l'annexe de la directive du Conseil. Pour 
les paramètres microbiologiques, la variante par 
filtration sur membrane suivie d'une culture sur 
milieux spécifiques a été choisie. 
2.6. Résultats des analyses 
et des inspections 
2.6.1. Zones de baignade en mer 
En 1983, sur quinze zones de baignade en mer, 
deux sont conformes pour tous les paramètres 
microbiologiques, et quatre le sont pour les 
coliformes mais non pour les salmonelles. 
En 1984, sur le même nombre de zones, quatre 
sont conformes pour tous les paramètres micro-
biologiques, et trois le sont pour les coliformes 
mais non pour les salmonelles. 
En 1985, sur le même nombre de zones, quatre 
sont conformes pour tous les paramètres micro-
biologiques et deux le sont pour les coliformes 
mais non pour les salmonelles. 
En 1986, sur dix-huit zones de baignade, neuf 
sont conformes pour tous les paramètres et 
deux le sont pour les coliformes mais non pour 
les salmonelles. 
Le tableau 2.6 a) regroupe ces résultats et fait 
apparaître une nette amélioration de la confor-
mité: sur dix-huit zones de baignade réperto-
riées, le nombre de zones totalement conformes 
est passé de deux en 1983 à neuf en 1986. 
Tableau 2.6 a). Zones de baignade en mer 
— Évolution de la 
conformité — Tableau de 
synthèse 
Année 1983 1984 1985 1986 
Nombre de zones 
Totalement conformes(à 100 %) 2 4 4 9 
Conformes, sauf pour les salmo-
nelles 4 3 2 3 
Fermées (Ostende — petite 
plage) 1 1 1 1 
Non analysées 3 3 3 0 
Nombre total 
de zones de baignade 18 18 18 18 
La carte 2.6 b) présente pour 1986 la conformité 
des eaux de baignade par rapport aux paramè-
tres microbiologiques. 
En ce qui concerne les paramètres physico-
chimiques, ils sont en général conformes, à l'ex-
ception de la transparence (paramètre n° 11) 
qui présente une non-conformité permanente 
(due à la nature du sol sablonneux). 
2.6.2. Zones de baignade en eau douce 
Le tableau 2.6 c) dresse une synthèse de tous 
les résultats depuis 1983 jusqu'en 1986 et mon-
tre que le nombre de baignades totalement 
conformes (à 100 %) est passé de 28 à 37 entre 
1983 et 1986. 
La carte 2.6 b) présente la conformité des eaux 
de baignade en eau douce par rapport aux para-
mètres microbiologiques pour la saison 
balnéaire 1986. 
Parmi les zones de baignade non conformes, 
quelques-unes seulement (1 à 4) le sont à 
cause des salmonelles uniquement. Un assai-
nissement complémentaire de la situation 
résulte en outre de la fermeture de certaines 
zones. 
En ce qui concerne les paramètres physico-
chimiques, la coloration (paramètre n° 7) et la 




3.1. Zones de baignade en mer 
3.1.1. Évolution du nombre de stations 
Le nombre de zones de baignade surveillées est 
passé de 15 à 18 en 1986. 
3.1.2. Évolution de la surveillance 
La fréquence des analyses et inspections est 
généralement conforme à la fréquence d'échan-
tillonnage bimensuelle prévue par la directive, 
les quelques écarts mentionnés étant dus aux 
circonstances atmosphériques ou à des problè-
mes pratiques. La surveillance des eaux de bai-
gnade a porté sur les paramètres nos 1 à 4 et 6 
à 13. Les autorités belges proposent d'inclure 
les paramètres n° 3 (streptocoques fécaux) et 
n° 4 (salmonelles) dans la liste des paramètres 
affectés d'une valeur impérative et de revoir 
également la valeur impérative du paramètre 
n° 4 (salmonelles). Par ailleurs, elles émettent 
des réserves quant à la validité des paramètres 
n° 7 (coloration) et n° 11 (transparence). 
3.1.3. Évolution de la conformité 
des eaux 
La conformité par rapport aux paramètres 
microbiologiques nos 1, 2 et 4 est en améliora-
tion sensible: sur 15 zones de baignade en 
1983, 13 étaient non conformes alors que sur 
18 baignades en 1986, il n'en reste plus que 9 
non conformes pour au moins un de ces trois 
paramètres. 
Il faut noter que, vu le nombre limité des prélè-
vements par zone de baignade (inférieur à 20), 
il est impossible de calculer un percentile (de 
95). Dès lors, un seul de ces prélèvements non 
conforme rend la baignade non autorisée selon 
la directive. 
3.2. Zones de baignade en eau douce 
3.2.1. Évolution du nombre de stations 
Le nombre de stations surveillées est en légère 
augmentation. Il passe de 43 en 1983 à 48 en 
1986, sans compter les cinq zones qui ont été 
fermées en 1986. 
3.2.2. Évolution de la surveillance 
Les mêmes observations que celles formulées 
au paragraphe 3.1.2 peuvent être émises. 
3.2.3. Évolution de la conformité 
Le pourcentage des échantillons non confor-
mes a diminué de 1983 à 1986. Si on cumule 
la non-conformité pour les paramètres n° 1 
(conformes totaux) et n° 2 (conformes fécaux), 
le nombre de baignades non conformes est 
passé de 14 en 1983 à 7 en 1986. Si on cumule 
la non-conformité pour les paramètres n° 1, 2 
et 4 (salmonelles), le nombre de baignades non 
conformes est passé de 15 en 1983 à 11 en 
1986. 
Il faut rappeler à nouveau que cinq baignades 
ont été interdites en 1986. 
La même observation que celle faite au paragra-
phe 3.1.3 concernant le calcul du percentile 
(95) est d'application. 
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CARTE 2.1 (a) BELGIQUE. ZONES DE BAIGNADE EN MER _ 1983 A 1986 
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Carte 2.1 c): — Belgique — Zones de baignade en eau douce — 1986 
(suite) 
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1. Einleitung 
Die Bundesrepublik Deutschland unterrichtete 
am 13. Juli 1984 die Kommission darüber, der 
Zusammenschluß der obersten Wasserbehör-
den sei am 13. Mai 1983 übereingekommen, 
künftig die Berichte auf der Grundlage des Vor-
jahresberichts fortzuschreiben, sofern sich nicht 
wesentliche Merkmale der einzelnen Badege-
wässer geändert hätten. 
Die jährlichen Berichte, die von den deutschen 
Behörden für die Badesaisons 1983 bis 1986 
übermittelt wurden, haben sich daher darauf 
beschränkt, der Kommission die Veränderun-
gen, die während jeder Badesaison im Vergleich 
zur Vorjahressaison eingetreten sind, mitzu-
teilen. 
Im März 1988 hat die Bundesrepublik Deutsch-
land auf Anforderung der Kommission einen 
ergänzenden zusammenfassenden Bericht über 
die Badesaisons 1983 bis 1988 vorgelegt. 
2. Synthesebericht über die 
Badegewässer und ihre 
wichtigsten Merkmale — 
Badesaisons 
1983 bis 1986 
2.1. Lokalisierung der Badegebiete 
Die einzigen Veränderungen, die am Verzeich-
nis der Badegewässer gemäß der Richtlinie 
(Artikel 1) 1983 im Vergleich zu 1982 und in 
den anderen Jahren (1984 bis 1986) im Ver-
gleich zum jeweiligen Vorjahr sowie im ergän-
zenden Bericht vom März 1988 vorgenommen 
wurden, betreffen die Länder Berlin, Hamburg, 
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. 
In dem Verzeichnis wurden die Badegebiete 
Zieselmaar See (Nordrhein-Westfalen) und 
Wurster Küste (Niedersachsen) gestrichen. Neu 
aufgenommen wurden die Badegebiete Nie-
venheimer See, Am Nordkanal (beide Nord-
rhein-Westfalen) und Hohendeicher See 
(Hamburg). Nach zeitweiliger Streichung wur-
den die Badegebiete Aggertalsperre und Tern-
scher See (beide Nordrhein-Westfalen) wieder 
aufgenommen. Die Liste der Berliner Badege-
biete in dem Verzeichnis wurde präzisiert und 
umfaßt nun 16 statt vorher 5 Einzelnennungen. 
Die niedersächsischen Badegebiete erhielten in 
dem Verzeichnis neue, genauere Bezeich-
nungen. 
Das Verzeichnis der Badegebiete mit Stand 
1986 und ihre Lokalisierung kann für jedes 
Land der Bundesrepublik Deutschland den 
Aufstellungen und Karten im Anhang entnom-
men werden. 
2.2. Überwachungsprogramme 
Die Überwachung der Qualität der Badegewäs-
ser entsprechend der Richtlinie des Rates wird 
in der Bundesrepublik Deutschland von den 
Ländern in eigener Zuständigkeit durchgeführt. 
Nach Angaben der deutschen Behörden richten 
sich Häufigkeit und Umfang der Probenahmen 
nach der Richtlinie. Einzeldaten zu den Probe-
nahmen wurden mit Hinweis auf das Fehlen 
einer zentralen Erfassung nicht mitgeteilt. 
2.3. Analyse- und Prüfungsergebnisse 
Nach Angaben der deutschen Behörden unter-
schreiten die erhobenen Werte die vorgeschrie-
benen I-Werte und erreichen auch im allgemei-
nen die G-Leitwerte im Anhang der Richtlinie. 
3. Schlußfolgerungen 
Bei der Anwendung von Artikel 13 der Richtli-
nie des Rates wurden von der Bundesrepublik 
Deutschland keine Einzeldaten zu Probenah-
men übermittelt. Die Zahl der in dem Verzeich-
nis der deutschen Behörden erfaßten, über-
wachten Badegebiete erhöhte sich — zum Teil 
allerdings lediglich als Ergebnis der präziseren 
Fassung der Berliner Liste — auf 106. Die deut-
schen Behörden meldeten, daß sich die Qualität 
der Badegewässer nach den vorgeschriebenen 
I-Werten richtet und daß auch im allgemeinen 




Zusammenstellung der Badegebiete 






1 Bodensee (bad.-württ. Anteil) 
2 Schluchsee 
3 Baggerseen Weimar und Epple auf 
Gemarkung Kirchentellinsfurt. 
4 Baggersee Heddesheim 
5 Baggersee Hemsbach 
6 Baggersee St. Leon 
7 Baggersee Weinheim 
8 Baggersee Leopoldshafen 
9 Baggersee Linkenheim 
10 Baggersee Neuburgweier 
11 Baggersee Morsch 
12 Baggersee Ubstadt-Wei her 
13 Baggersee Untergrombach 
14 Baggersee Forst 










Rhein, nördl. Karlsruhe 
Rhein, nördl. Karlsruhe 
Rhein, süd-westl. Karlsruhe 







Rhein, nördl. Rastatt 
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Großer und Kleiner Alpsee 
Sulzberger See (Öschlesee) 
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(7) Hohendeicher See 
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NIEDERSACHSEN 








6 Zwischenahner Meer/Bad Zwischenahn 
7 Steinhuder Meer/Mardorf-Steinhude 
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Nr. Badegewässer bzw. Badegebiet 
1 Pulvermaar, Lkrs. Daun 
2 Gemündener Maar, Lkrs. Daun 
3 Schalkenmehrener Maar, Lkrs. Daun 
4 Laacher See, Lkrs. Ahrweiler 
5 Meerfelder Maar, Lkrs. Bernkastel-Wittlich 
6 Naherholungsgebiet „Binsfeld" (Mondsee, Sonnensee, Biersie-
dersee, Binsfeldersee), Speyer 
7 Seen im Naherholungsgebiet Sondernheim, Lkrs. Germersheim 
8 Lingenfelder Altrhein und Baggerseen, Lkrs. Germersheim 
9 Sauferbad, Rülzheim, Lkrs. Germersheim 
10 Baggersee Kief, Insel Grün, Lkrs. Germersheim 
11 Silbersee, Lkrs. Ludwigshafen/Rhein 
12 „Blaue Adria", Lkrs. Ludwigshafen/Rhein 
13 Reffenthaler Altrhein, Lkrs. Ludwigshafen/Rhein 
14 Otterstädter Altrhein, Lkrs. Ludwigshafen/Rhein 
15 Badeweiher im städtischen Strandbad Frankenthal 
16 Baggersee Worms-Herrnsheim 
17 Eicher See, Lkrs.Alzey-Worms 
18 Badesee auf der Knaus in Bad-Dürkheim, Lkrs. Bad Durkheim 
19 Rohrwoogweiher, Lkrs. Pirmasens 
20 Clausensee, Lkrs. Pirmasens 
21 Strandbad Gelterswoog, Kaiserslautern 
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Badegewässer bzw. Badegebiet 
1 Bostalsee 
2 Stausee Losheim 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
Lfd. Nr. Badegewässer bzw. Badegebiet 
Meeresküsten 





5 Selenter See 
6 Großer Plöner See 
7 Lauenburgische Seen 
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1. Dokumentfortegnelse 
For hver badesæson fra 1983 til 1986 har de 
danske myndigheder fremsendt et kort, der 
angiver lokaliseringen af badeområderne og 
prøveudtagningsstederne såvel som badevan-
dets kvalitet. 
Ovennævnte myndigheder har endvidere til-
sendt Kommissionen en kortfattet rapport ved-
rørende den tilsynskampagne, der er blevet 
gennemført i løbet af badesæsonen 1986, og 
en kopi af Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 
1985, hvis titel er »Kontrol med badevand«. 
Denne vejledning nr. 2/1985 er blevet udarbej-
det som følge af offentliggørelsen af bekendt-
gørelse nr. 292 af 23. juni 1983 om badevand 
og badestrande, som erstatter bekendtgørelse 
nr. 143 af 20. marts 1978. 
2. Tilrettelæggelse af tilsyn med 
badeområder 
2.1. Grundlag for organisation af 
badeområder 
Tilrettelæggelsen af tilsynet med badeområ-
derne i Danmark sker i et samarbejde mellem 
kommunalbestyrelsen og amtsrådet (i hoved-
stadsområdet: Hovedstadsrådet). 
Kommunalbestyrelsen forestår den praktiske 
udførelse af badevandskontrollen. 
Beslutningerne om ivæksættelse af yderligere 
undersøgelser foruden de rutinemæssige 
undersøgelser, der er forudset i ovennævnte 
bekendtgørelse nr. 292 af 23. juni 1983 såvel 
som undersøgelser vedrørende nedlæggelse af 
badeforbud træffes af kommunalbestyrelsen i 
samråd med amtsrådet (i hovedstadsområdet: 
Hovedstadsrådet) og embedslægeinstitu-
tionen. 
Amtsrådene skal i øvrigt i henhold til miljøbe-
skyttelseslovens § 55 føre tilsyn med for-
ureningstilstanden i vandløb, søer og de kyst-
nære dele af territoriet, samt være opmærk-
somme på om gældende bestemmelser vedrø-
rende miljøbeskyttelsen overholdes. 
Med henvisning hertil er det amtsrådets opgave 
at påse, at kommunalbestyrelsen overholder 
sine forpligtelser i henhold til bekendtgørelsen, 
f.eks. ved at nedlægge badeforbud på lokaliteter 
med en væsentlig forringet badevandskvalitet 
og på lokaliteter med hygiejnisk uforsvarlige 
forhold. 
2.2 Kriterier for bedømmelse af 
badevands mikrobiologiske kvalitet 
De parametre, som er fastsat i den danske lov-
givning til vurdering af badevands kvalitet, 
angår i særdeleshed fækale colibakterier og 
coliforme bakterier i alt. Siden 1980 er bedøm-
melsen af kvaliteten af havvand dog udeluk-
kende baseret på analyseresultaterne for fækale 
colibakterier. 
De grænseværdier, der er fastsat for coliforme 
bakterier i alt og fækale colibakterier, beløber 
sig henholdsvis til 10 000/100 ml og 1 000/ 
100 ml. Det første tal svarer til den bindende 
grænseværdi, der er fastsat i bilaget til Fælles-
skabets direktiv af 4. december 1975 vedrø-
rende coliforme bakterier i alt, hvorimod det 
andet tal kun repræsenterer halvdelen af den 
samme bindende grænseværdi, der er fastsat i 
direktivet for fækale colibakterier. Disse værdier 
må ikke overskrides i mere end 5 % af det totale 
antal undersøgelser. 
I samråd med kommunalbestyrelserne kan 
amtsrådet fastsætte strengere krav. 
2.3 Andre krav til badevands kvalitet 
De andre parametre, der er forskellige fra de 
ovenfor nævnte, og for hvis vedkommende den 
danske lovgivning kræver en rutinemæssig kon-
trol, er følgende: 
— farvning (visuel konstatering) 
— mineralske olier (visuel eller olfaktiv konsta-
tering) 
— overfladeaktive stoffer, der reagerer med 
methylblåt (visuel konstatering) 
— phenoler (olfaktiv konstatering) 
— gennemsigtighed (m) 
— pH, 
— tjærerester og flydende materialer, skår eller 
stumper (visuel konstatering). 
De grænseværdier, der er fastsat for disse para-
metres vedkommende, svarer til de bindende 
værdier i bilaget til Fællesskabets direktiv af 8. 
december 1975. 
I overensstemmelse med bestemmelserne i Fæl-
lesskabets direktiv kan det være berettiget at 
foretage yderligere kemiske analyser i områder, 
der ligger i nærheden af særlige forureningskil-
der, f.eks. når der er konstateret tendens til en 
mere næringsrig tilstand (eutrofiering) i vandet, 
eller hvor udledninger kan give mistanke om 
tilstedeværelse af kemisk forurening. 
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2.4 Badesæson og prøvetagnings-
frekvens 
Badesæsonen, strækker sig ifølge de i loven 
gældende bestemmelser over en periode, som 
går fra den 1. juni til den 30. september inklusiv. 
Prøvetagningerne bør påbegyndes en måned 
før badesæsonens begyndelse, d.v.s. i begyn-
delsen af maj måned. Prøvetagningerne skal 
foretages 10 gange pr. sæson, hvad der svarer 
til to månedlige prøver, men prøvetagningshyp-
pigheden kan nedsættes til 5 eller forøges til 20 
prøver pr. sæson alt efter de foregående års 
analyseresultater. 
3. Kortfattet rapport vedrørende 
badevand og de vigtigste 
karakteristika — badesæsoner 
1983 ti 11986 
3.1 Badesæsoner 1983,1984 og 1985 
For hver badesæson 1983, 1984 og 1985 har 
de danske myndigheder fremsendt kort, som 
angiver lokaliseringen af badeområderne og 
prøveudtagningsstederne såvel som badevan-
dets kvalitet. 
3.2 Badesæson 1986 
3.2.1 Tilsynsprogrammets betydning 
I løbet af badesæsonen 1986 er der blevet fore-
taget 14 921 prøveudtagninger på 1 327 prø-
veudtagningssteder. Prøvetagningsfrekvensen 
beløb sig således gennemsnitlig til 11,24 
målinger pr. station. 
I overensstemmelse med bestemmelserne i den 
danske bekendtgørelse nr. 292 af 23. juni 1983 
har tilsynsprogrammet bestået i to månedlige 
prøveudtagninger, og formålet hermed var at 
foretage mikrobiologiske analyser og ligeledes 
en analyse eller inspektion af de andre parame-
tre, der er opregnet i § 3, stk. 3 til 7 i ovennævnte 
bekendtgørelse. 
Med hensyn til de supplerende undersøgelser 
af de øvrige parametre, som er angivet i bilaget 
til Rådets direktiv af 8. december 1975, kommer 
de danske myndigheder med følgende 
oplysninger: 
(i) Der er ikke blevet foretaget yderligere 
mikrobiologiske undersøgelser, idet der 
henvises til §9, stk. 2 i den danske bekendt-
gørelse 
(ii) der er blevet foretaget supplerende kemiske 
undersøgelser i to tilfælde (tunge metaller 
— kviksølv — organiske forbindelser). I 
1986 angik de rutinemæssige mikrobiolo-
giske undersøgelser i saltvandsområderne 
fækale colibakterier og i ferskvandsområ-
derne fækale colibakterier og coliforme 
bakterier i alt. 
3.2.2 Badevandets kvalitet 
I 1986 er der i alt blevet nedlagt 105 badefor-
bud, hvad der svarer til en stigning på 36 forbud 
i forhold til 1985. Antallet af prøveudtagnings-
steder, hvor vandet ikke har vist sig at svare til 
de danske krav til badevands kvalitet, beløber 
sig til 206 steder ud af de 1 327 stationer, hvil-
ket er 151 stationer færre end i 1985. 
Badeforbudene angik i særdeleshed saltvands-
områder, hvor der er tale om 95 forbud, hvoraf 
29 er nye i forhold til 1985. 
Et af disse forbud - ved Harboøre Tange - skyl-
des som nævnt i 3.2.1 en forurening forårsaget 
af kviksølv. Man har fjernet affaldsdepotet, men 
p.g.a. risiko for rester af kemisk forurening, 
opretholdes badeforbud indtil videre. 
Som det ligeledes allerede er blevet omtalt i 
3.2.1, er der blevet nedlagt et andet badeforbud 
ud for Kærgård Klitplantage som følge af en 
kemisk forurening med organiske forbindelser, 
og indtil videre undersøgelser er foretaget, bli-
ver badeforbudet opretholdt. 
De øvrige badeforbud skyldes den kendsger-
ning, at indholdet af fækale colibakterier ikke 
opfylder den fastsatte grænseværdi, og at det 
ikke er muligt at bringe forureningen til ophør 
eller begrænse den i overensstemmelse med 
lovgivningen. 
Vedlagte kort viser badevandets kvalitet for 
badesæsonen 1986. 
4. Konklusioner 
4.1 Udvikling med hensyn til antallet af 
prøvestationer 
I 1983, 1984, 1985 og 1986 beløb antallet af 
prøveudtagningssteder sig henholdsvis til 
1 314,1 346,1 375 og 1 327. 
4.2 Udvikling med hensyn til tilsynet 
I 1983, 1984, 1985 og 1986 beløb antallet 
af prøveudtagninger sig gennemsnitlig til 13,3, 
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12,6, 10,9 og 11,2 målinger pr. prøveud-
tagningssted. En sådan frekvens ligger over det 
gennemsnitlige antal på 10 prøveudtagninger, 
som var forudset i direktivet for den i den danske 
lov fastsatte badesæson (4 måneder). 
I overensstemmelse med de ifølge dansk lov 
gældende bestemmelser har de rutinemæssige 
tilsynsprogrammer angået parametrene nr. 1, 2, 
6 til 11 og 13 i Rådets direktiv. De coliforme 
bakterier i alt (parameter nr. 2) er dog ikke 
blevet målt i badeområder i havvand. 
11986 er der ikke blevet foretaget nogen yderli-
gere mikrobiologisk undersøgelse i medfør af 
vedkommende bestemmelser. Der er blevet 
foretaget supplerende kemiske undersøgelser i 
to tilfælde. 
4.3 Udvikling med hensyn til overens-
stemmelse 
1 024, 1 037, 1 149 og 1 016 prøveud-
tagningssteder har vist sig at opfylde de krav, 
som stilles til badevands kvalitet, henholdsvis i 
1983, 1984, 1985 og 1986, hvad der svarer til 
henholdsvis 77,9, 77,0, 83,6 og 76,6 % af det 
samlede antal tilsynssteder. 
Disse tal omfatter dog ikke de badeforbud, der 
er blevet nedlagt i løbet af badesæsonerne samt 
badesteder med temporært utilfredsstillende 
badevandskvalitet. I 1986 er der i alt blevet 
nedlagt badeforbud i 105 områder, hvad der 
svarer til en stigning på 36 forbud i forhold til 
1985. Antallet af prøveudtagningssteder, hvor 
kravene til badevandets kvalitet ikke er blevet 
opfyldt, beløb sig til 206, hvad der svarer til en 
nedgang på 151 enheder i forhold til 1985. 
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1 . Inventaire des documents 
La France a transmis à la Commission sept rap-
ports de synthèse sur l'état des zones de bai-
gnade en mer et en eau douce. Tous ont été 
établis par la direction générale de la santé. 
En 1983, un rapport conjoint sur les zones de 
baignade en mer et en eau douce a été dressé, 
mais à partir de 1984 ces deux types d'eau ont 
fait l'objet d'un rapport annuel séparé. 
Chaque rapport est dressé selon le plan suivant : 
— une synthèse de l'état des zones de baignade 
et de leur évolution; 
— une description de l'organisation de la sur-
veillance sanitaire; 
— les résultats de la saison; 
— l'évolution de la qualité depuis l'année pré-
cédente; 
— des annexes numériques et listes classées 
de zones de baignade. 
2. Rapport sur les eaux de baignade 
et leurs caractéristiques les 
plus significatives — Saisons 
balnéaires 1983 à 1986 
2.1. Localisation des zones de baignade 
Les documents transmis par les autorités fran-
çaises comprennent, classées par région, les 
listes des baignades en mer et en eau douce. 
Dans ces listes figurent, par commune, le nom 
des lieux de baignade, l'indication précise du 
lieu où se fait l'examen, ainsi que la qualité de 
l'eau relevée en ce point au cours des trois 
dernières années. 
Le tableau 2.1 ci-après montre l'importance du 
programme de surveillance mis en place et son 
évolution depuis 1983. La localisation des 
zones de baignade est donnée sur les cartes 
2.6.1 d) et 2.6.2 d) ci-jointes. 
Tableau 2.1 : Importance des programmes de surveillance mis en 
œuvre pendant les saisons balnéaires 1983,1984,1985 et 
1986 
Nombre de communes incluses 
dans les programmes 
Nombre de points de surveillance 






















































Le nombre de points de surveillance en mer et 
en eau douce est sensiblement égal. 
La baisse du nombre des communes 
concernées et des points de surveillance n'est 
pas liée à une réduction du programme, mais 
est due, pour des raisons techniques et adminis-
tratives, à l'absence des résultats concernant 
les départements d'outre-mer. L'intégration à 
nouveau des zones de baignade suivies par ces 
départements en 1986 montre un retour aux 
chiffres globaux de 1983. 
En rapportant le nombre de communes et de 
points de surveillance au nombre de départe-
ments pris en compte dans les synthèses (28 
en 1983, 26 en 1984, 25 en 1985, 28 en 1986), 
on note une constance de l'importance du pro-
gramme. 
2.2. Saison balnéaire 
La situation géographique, les conditions cli-
matiques et les pratiques locales ont une grande 
influence sur la durée de la période balnéaire; 
celle-ci devrait donc être définie pour chaque 
zone de baignade. Toutefois, pour permettre 
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un dépouillement homogène des résultats, les 
autorités françaises ont retenu une seule et 
même période balnéaire pour la métropole; elle 
s'étend du 15 juin au 30 septembre. 
Compte tenu de l'obligation prévue par la direc-
tive du 8 décembre 1975 de procéder à au 
moins un prélèvement avant le début de la sai-
son balnéaire, l'interprétation statistique des 
données recueillies en métropole porte donc 
lors de la synthèse de fin de saison sur l'ensem-
ble des visites et prélèvements effectués entre 
le 1 e r juin et le 30 septembre. 
Il est à noter que pour certains points de surveil-
lance, compte tenu des conditions locales parti-
culières, des prélèvements sont effectués toute 
l'année. 
En Guadeloupe, Martinique et Réunion, la sai-
son s'étendant sur toute l'année, il est tenu 
compte de l'ensemble des résultats recueillis. 
Ceux-ci ne portent que sur des baignades en 
mer. 
2.3. Fréquence d'échantillonnage 
La fréquence moyenne d'échantillonnage est de 
11,3 par point de surveillance en mer, et de 5,5 
par point de surveillance en eau douce. Les 
valeurs exactes et leur évolution peuvent être 
suivies au tableau 2.3 a) ci-dessous. 
Tableau 2.3 
Année 
a): Évolution des fréquences 
d'échantillonnage de 1983 
à 1986 
Nombre Nombre Nombre moyen 
de points d pavements de prélèvements 
de surveil- effectués par point 
lance 






1757 20 275 11,5 
1 553 17 603 11,3 
1560 17 847 11,4 
1 726 18 862 10,9 
6 596 74 587 11,3 






1 730 9 752 5,6 
1 829 10 022 5,5 
1 796 9 466 5,3 
1 935 10 782 5,6 
7 290 40 022 5,5 
Les fréquences d'échantillonnage ont donc peu 
varié, la fréquence des échantillonnages en mer 
restant sensiblement le double de celle des 
échantillonnages en eau douce. La directive du 
Conseil impose une fréquence d'échantillon-
nage au moins bimensuelle, ainsi qu'une prise 
d'échantillon avant l'ouverture de la saison 
balnéaire. Cela mène, pour la saison balnéaire 
conventionnelle française telle que définie au 
paragraphe 2.2, à huit échantillonnages par 
zone de baignade. Les autorités françaises com-
mentent ces observations en faisant remarquer 
que, pour certaines baignades en eau douce, 
la période réelle d'utilisation, compte tenu des 
conditions climatiques, est courte comparée 
aux zones littorales. 
Les rapports fournis par les autorités françaises 
montrent que la situation est en fait très variable 
de département à département: elle va de 1 à 
29 prélèvements par point en 1986 pour les 
zones de baignade en mer, et de 1 à 18 pour 
les zones de baignade en eau douce. 
L'évolution des fréquences se fait en des sens 
divers, mais on note qu'en 1985, pour les bai-
gnades en mer, 1 152 points sur 1 560 ont fait 
l'objet de plus de 10 prélèvements, et que ce 
nombre est passé à 1 238 sur 1 726 en 1986, 
où en outre 51 % des points ayant fait l'objet de 
20 prélèvements ou plus parait un pourcentage 
élevé. 
En 1986, 224 points étaient dans ce cas, soit 
224 /1726 = 18,1%. 
2.4. Paramètres analysés ou inspectés et 
valeurs limites 
Les analyses courantes des échantillons portent 
principalement sur la recherche des conformes 
totaux, des coliformes fécaux et des streptoco-
ques fécaux (respectivement paramètres nos 1, 
2 et 3 de l'annexe de la directive). En outre en 
cours de saison, chaque résultat d'analyse est 
interprété par rapport aux normes de qualité 
définies en annexe I du décret national 81 -
324 du 7 avril 1981 qui prévoit que l'eau des 
baignades doit répondre aux 11 conditions sui-
vantes, dont neuf correspondent à des paramè-
tres de la directive du Conseil : 
— sa couleur ne subit pas de changement anor-
mal (paramètre n° 7); 
— elle n'est pas irritante pour les yeux, la peau 
et les muqueuses; 
— elle ne comporte pas de mousse persistante 
(paramètre n° 9); 
— les huiles minérales ne doivent engendrer ni 
odeur ni film visible à la surface de l'eau 
(paramètre n° 8); 
— il y a absence d'odeur spécifique de phénols 
(paramètre n° 10); 
— son pH est compris entre 6 et 9 (paramètre 
n°6); 
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sa transparence au repos est supérieure à un 
mètre (paramètre n° 11 ); 
elle ne contient pas de substances dont la 
quantité serait susceptible de nuire à la santé 
des baigneurs; 
elle ne contient pas plus de 2 000 coliformes 
fécaux ni plus de 10 000 coliformes totaux 
par 100 millilitres (paramètres nos 1et 2); 
elle ne contient pas de salmonelles dans un 
litre ni d'entérovirus dans dix litres (paramè-
tres nos 4 et 5). 
Tableau 2.3 b) : Répartition des départements en fonction du nombre de points 
de surveillance des zones de baignade 
Nombre de points 
de surveillance 
Nombre de départe-
ments dans lesquels 
X points de surveil-















































































































































2.5. Méthodes d'analyse ou 
d'inspection 
Les autorités françaises ne précisent pas les 
méthodes qu'elles ont employées pour l'analyse 
et l'inspection des paramètres repris ci-dessus 
en 2.4. 
2.6. Résultats des analyses et des 
inspections 
2.6.0. Rappel des critères d'appréciation 
de la qualité des eaux de 
baignade utilisés lors de 
l'élaboration du bilan de fin de 
saison 
Il faut rappeler que, lors de l'élaboration du 
bilan de fin de saison, les eaux suivantes sont 
distinguées en fonction des normes (valeurs 
guides et imperatives) et des pourcentages défi-
nis dans la directive communautaire. 
i) Pour les points ayant fait l'objet d'au moins 
10 prélèvements : 
— les eaux de bonne qualité pour la bai-
gnade (A) 
Pour ces eaux, au moins 80 % des résul-
tats en coliformes totaux et coliformes 
fécaux sont inférieurs ou égaux aux 
nombres guides (500 et 100/100 ml); 
et au moins 95 % des résultats en colifor-
mes totaux et fécaux sont inférieurs ou 
égaux aux nombres impératifs (10 000 
et 2 000/100 ml); 
et au moins 90 % des résultats en strep-
tocoques fécaux sont inférieurs ou égaux 
aux nombres guides (100/100 ml); 
les eaux de qualité moyenne pour la bai-
gnade (B) 
L'eau des lieux surveillés est de qualité 
moyenne lorsque les nombres impératifs 
fixés par la directive pour les coliformes 
totaux et les coliformes fécaux sont 
respectés dans au moins 95 % des prélè-
vements (10 000/100 ml et 2 000/100 
ml), les conditions relatives aux nombres 
guides n'étant pas, en tout ou en partie, 
vérifiées; 
les eaux pouvant être polluées momenta-
nément (C) 
L'eau des points de surveillance pour les-
quels la fréquence de dépassement des 
nombres impératifs est comprise entre 
5 % et 33 % est considérée comme pou-
vant être momentanément polluée. 
Cette pollution peut faire l'objet de 
mesures immédiates permettant d'amé-
liorer définitivement la qualité de l'eau, 
ou être l'image d'une situation nécessi-
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tant que des améliorations soient appor-
tées à moyen terme; 
— les eaux de mauvaise qualité (D) 
Lorsque pour au moins un prélèvement 
sur trois les nombres impératifs sont 
dépassés, l'eau correspondante est 
considérée comme de mauvaise qualité. 
ii) Pour les points ayant fait l'objet de 4 à 9 
prélèvements: 
— les eaux de bonne qualité ou de qualité 
moyenne (AB) 
Tous les résultats en coliformes totaux et 
en coliformes fécaux sont inférieurs aux 
nombres impératifs; 
— les eaux de mauvaise qualité ou pouvant 
être momentanément polluées (CD) 
Les résultats en coliformes totaux ou 
fécaux d'au moins un prélèvement sont 
supérieurs aux nombres impératifs. 
2.6.1. Zones de baignade en mer 
Les résultats des analyses et inspections effec-
tuées au cours des années 1983 à 1986 ont été 
interprétés par les autorités françaises selon la 
méthode définie en 2.6.0 ci-dessus. 
Le classement des eaux de baignade en mer 
s'établit comme suit: 
Tableau 2.6.1 a): Évolution détaillée du niveau de la qualité des eaux de 
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Le nombre des interdictions a sensiblement 
diminué, mais sur les 5 subsistant en 1985 et 
1986, 4 portent sur les mêmes zones de bai-
gnade. 
Les trois niveaux de qualité les plus fréquem-
ment observés sont A, AB et B, et ce avec des 
pourcentages sensiblement égaux (respective-
ment 31,8 — 33,3 et 34,9 %) par rapport au 
total (A + AB + B). 
D'une année à l'autre, on enregistre des modifi-
cations dans le choix des points ou dans la 
fréquence des prélèvements. Un examen de 
l'évolution de la qualité des eaux n'est possible 
que sur les seuls points de surveillance com-
muns à deux années successives. 
On a dressé le tableau 2.6.1 b) qui montre 
l'évolution sanitaire positive, négative ou nulle, 
pour les années 1983 à 1986, en fonction des 
six niveaux de qualité retenus par les autorités 
françaises (en %) : 
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On constate que 57,7 à 60,5 % des zones de 
baignade surveillées voient leur qualité se main­
tenir d'une année à l'autre. Une amélioration 
générale nette peut être enregistrée lorsque le % 
d'amélioration l'emporte sur le % de détériora­
tion : cela est le cas depuis 1983. 
Le classement français en six niveaux de qualité 
peut se raccorder a celui à deux niveaux de la 
directive du Conseil de la CEE. Pour cela, on 
doit considérer comme conformes les eaux 
satisfaisant aux niveaux A, AB et B, et comme 
non conformes celles rangées aux niveaux C, 
CD et D. Les pourcentages relatifs à ces deux 
tranches sont également repris au tableau 2.6.1 
a). A nouveau une progressive amélioration est 
enregistrée d'année en année. 
Figure 2.6.1 c) : Évolution globale de la qualité des eaux de baignade en mer 
100 •/■ 
CONFORME A LA DIRECTIVE 
La carte 2.6.1 d) ci­jointe résume la qualité des eaux de baignade observée durant la saison balnéaire 
1986. 
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2.6.2. Zones de baignade en eau douce 
Les résultats des analyses et inspections effec-
tuées au cours des années 1983 à 1986 ont été 
interprétés par les autorités françaises selon la 
méthode définie en 2.6.0 ci-dessus. 
Le classement des eaux de baignade en eau 
douce s'établit au tableau 2.6.2 a) ci-après. 
Le nombre des interdictions a diminué de 1983 
à 1985, pour se stabiliser ensuite. A propos des 
eaux de mauvaise qualité (D) susceptibles de 
faire l'objet de telles interdictions, les autorités 
françaises font diverses observations sur l'in-
fluence de la nature du lieu d'implantation de la 
baignade, classé selon six rubriques. Il apparaît 
que 71 à 100 % des eaux de qualité D corres-
pondent à des baignades en rivière, alors que 
ces dernières représentent seulement 45 à 50 % 
des zones de baignade en eau douce. 
Le niveau de qualité le plus fréquemment ob-
servé est de loin le niveau AB (45,7 à 56,4 %) 
suivi par CD (14,0 à 22,3%) et par B (6,5 à 
9,5%). Cet éventail est très différent de celui 
observé en milieu marin. 
D'une année à l'autre, on enregistre des modifi-
cations dans le choix des points ou dans la 
fréquence des prélèvements. Un examen de 
l'évolution de la qualité des eaux n'est possible 
que sur les seuls points de surveillance com-
muns à deux années successives. 
On a dressé le tableau 2.6.2 b) qui montre 
l'évolution sanitaire positive, négative ou nulle, 
pour les années 1983 à 1986, en fonction des 
six niveaux de qualité retenus par les autorités 
françaises (en %) : 
Tableau 2.6.2 a): Évolution détaillée du niveau de la qualité des eaux de 
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Tableau 2.6.2 b): Évolution globale du niveau de la qualité des eaux de baignade 
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On constate que 64 à 74 % des zones de bai-
gnade voient leur qualité se maintenir d'une 
année à l'autre. Une amélioration générale nette 
est enregistrée lorsque le % d'amélioration l'em-
porte sur le % de détérioration. 
Le classement français en six niveaux de qualité 
peut se raccorder à celui à deux niveaux de la 
directive du Conseil de la CEE. Pour cela, on 
doit considérer comme conformes les eaux 
satisfaisant aux niveaux A, AB et B, et comme 
non conformes celles rangées aux niveaux C, 
CD et D. Les pourcentages relatifs à ces deux 
tranches, qui sont également repris au tableau 
2.6.2 a), montrent une forte amélioration de 
1983 à 1984, et une lente mais constante amé-
lioration ensuite. 
Figure 2.6.2 c): Évolution globale de la qualité des eaux de baignade en eau douce 
100°/ 
1983 
CONFORME A LA DIRECTIVE 
La carte 2.6.2 d) présente la qualité des eaux de baignade en eau douce pour la saison balnéaire 
1986. 
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3. Conclusions 3.2.2. Évolution de la surveillance 
3.1. Zones de baignade en mer 
3.1.1. Évolution du nombre de stations 
Le nombre de points de surveillance a d'abord 
diminué légèrement en 1984 et 1985, pour 
retrouver en 1986 un niveau supérieur à celui 
de 1983. Il est actuellement de 1 726 et inté-
resse 601 communes. 
3.1.2. Évolution de la surveillance 
La fréquence moyenne d'échantillonnage sur 
les quatre années a été de 11,3 par point de 
surveillance, et elle a très peu varié. Cette fré-
quence est supérieure, en moyenne, aux huit 
échantillons que prévoit la directive pour la sai-
son balnéaire conventionnelle française (3,5 
mois). 
Dans le détail, les fréquences sont très variables, 
et par exemple en 1986 on compte 463 points 
sur lesquels on a effectué moins de huit prélève-
ments. 
La surveillance des eaux de baignade en mer a 
porté sur les paramètres nos 1 à 11 de la direc-
tive, ainsi que sur deux examens complémentai-
res spécifiques à la réglementation française. 
3.1.3. Évolution de la conformité 
Le taux de conformité par rapport à la directive 
du Conseil est passé de 76,4% en 1983 à 
85,7 % en 1986. Par rapport aux six classes de 
qualité retenues par les autorités françaises, on 
note que 57,7 à 60,5 % des zones de baignade 
conservent leur qualité d'une année à la sui-
vante, que 13 à 19,5 % se dégradent, et que 
13,5 à 21,7 % s'améliorent. Les niveaux de qua-
lité les plus fréquemment rencontrés sont A, AB 
et B, en proportions quasi identiques. 
Le nombre de zones de baignade surveillées 
faisant l'objet d'une interdiction totale ou par-
tielle a diminué de 85 en 1983 à 5 en 1986. 
3.2. Zones de baignade en eau douce 
3.2.1. Évolution du nombre de stations 
Le programme de surveillance en eau douce a 
subi une augmentation de 12 % depuis 1983. Il 
a concerné en 19861 935 points de surveillance 
répartis dans 1658 communes. 
La fréquence moyenne d'échantillonnage, sur 
les quatre années, a été de 5,5 par point de 
surveillance, et elle a très peu varié. Ce nombre 
est inférieur aux huit prélèvements que prévoit 
la directive pour la saison balnéaire convention-
nelle française, mais les autorités françaises font 
ressortir le fait que pour beaucoup de stations 
la durée effective de la saison balnéaire est très 
courte, ce qui affecte la moyenne. 
Dans le détail, les fréquences d'échantillonnage 
sont très variables, et on compte par exemple 
en 1986 324 points sur lesquels on a effectué 
moins de quatre prélèvements. 
La surveillance des eaux de baignade en eau 
douce a porté sur les paramètres nos 1 à 11 de 
la directive, ainsi que sur deux examens com-
plémentaires prévus par la réglementation fran-
çaise. 
3.2.3. Évolution de la conformité 
Le taux de conformité par rapport à la directive 
du Conseil est passé de 54,7% en 1983 à 
66,1 % en 1986. 
Par rapport aux six classes de qualité retenues 
par les autorités françaises, on note que 64 à 
74% des zones de baignade conservent leur 
qualité d'une année à la suivante. 
Plus de la moitié ( ± 53%) des zones de bai-
gnade en eau douce examinées se révèle être 
au niveau AB. Vient ensuite le niveau CD (14 
à 22%). 
Le nombre de zones de baignade surveillées 
faisant l'objet d'une interdiction totale ou par-
tielle a diminué de 69 en 1983 à moins de 33 
en 1986. 
3.2.4. Commentaires généraux 
Les origines des mauvaises qualités des eaux 
sont liées principalement, directement ou indi-
rectement, aux rejets, que ce soit des réseaux 
d'eaux qui se déversent dans ou à proximité des 
zones de baignade ou des apports venant des 
cours d'eau. 
Des actions ont été entreprises localement pour 
améliorer la connaissance des contaminations 
et mettre en place des dispositifs d'élimination 
ou de traitement des pollutions. Les résultats 
recueillis lors de la surveillance sanitaire des 
baignades permettent ainsi de définir des priori-
tés dans les programmes d'assainissement. 
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Certaines directions départementales des affai-
res sanitaires et sociales ont pris l'initiative 
d'étudier plus en détail des aspects de la qualité 
des eaux — par exemple en recherchant la pré-
sence de salmonelles —, d'approfondir les 
méthodes d'interprétation des résultats, de sui-
vre les facteurs de prélèvements influençant les 
résultats, d'effectuer des analyses de sable. 
D'une manière générale, les résultats des analy-
ses, accompagnés de commentaires sur l'état 
des lieux et de l'interprétation des résultats, sont 
transmis par les directions départementales des 
affaires sanitaires et sociales aux maires concer-
nés. Ces résultats sont portés à la connaissance 
du public par affichage sur les lieux de bai-
gnade, dans les syndicats d'initiative ou dans la 
presse. 
Pendant la saison balnéaire, un dispositif télé-
phonique ou Minitel est mis en place au sein 
des services départementaux littoraux pour 
répondre aux questions posées par le public sur 
la qualité des eaux de baignade. 
En fin de saison, les autorités locales établissent 
un rapport qu'elles diffusent largement. Parallè-
lement, une synthèse nationale et une carte en 
trois langues sont élaborées et diffusées aux 
médias. Un envoi en nombre est effectué d'une 
part en France à destination aussi bien des 
administrations nationales et locales, des col-
lectivités locales, des responsables du tourisme, 
des associations de consommateurs et d'autre 
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1. Information collection 2.2. Bathing season 
For each bathing season, Ireland provided one 
report including the following documents: 
(i) a summary in tabular form of the results of 
the analyses and the inspections carried out 
during the bathing season; 
(ii) comments for the interpretation of the 
results. 
Comprehensive report on the 
bathing water and its most 
significant characteristics — 
bathing seasons 1983-86 
2.1. Bathing areas 
As already mentioned in preceding reports on 
the bathing water, there are no significant fresh-
water bathing areas in Ireland. This is due to 
the proximity of the sea to most parts of the 
country and also the government's programme 
of aid for the provision of swimming pools in 
inland areas. 
With the exception of Kilrush (Cappa pier), the 
seawater bathing areas are the same as in pre-
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in August 1984. 
Bathing is not 'explicitly authorized' in Ireland 
and the Directive is applied on the basis of use 
of bathing waters 'by a large number of bathers'. 
Ireland's population is three and a half million 
with a coastline of 6 000 kilometres, including 
600 kilometres of sandy beach most of which 
is remote from the large population areas. 
The bathing areas selected for monitoring for 
the purposes of the Directive attract only a rela-
tively short-term peak attendance of the order 
of 5 000 persons, many of whom would not be 
bathers. 
Subject to climatic considerations the bathing 
season in Ireland is generally regarded as com-
mencing on the first weekend of June and con-
tinuing until the end of September. 
2.3. Sampling frequency and 
parameters measured or assessed 
With the exception of Tramore in 1983 (three-
weekly intervals) and Fountainstown in 1984 
(monthly intervals) and in 1985 (three-weekly 
intervals), monitoring was carried out during 
the 1983, 1984 and 1985 bathing seasons on 
a fortnightly or a fortnightly/three-weekly basis. 
The sampling frequency used in 1986 was as 
follows: 
(i) fortnightly at Dollymount and Fountains-
town, 
(ii) three-weekly at Courtown, 
(iii) monthly at Portmarnock, Tramore and Kil-
rush. 
As permitted by the Directive, monitoring fre-
quency was reduced by the Irish authorities in 
1983 at Tramore, in 1984 at Fountainstown and 
in 1986 at Kilrush as results for some time are 
appreciably better than the specified standards 
and no new factors have occurred which would 
be likely to affect water quality adversely. 
The following parameters listed in Annex I of 
the Directive were measured or assessed in each 
of the bathing areas in 1983, 1984, 1985 and 
1986: 








1 ,2 ,3 ,4 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,13 
1 ,2 ,3 ,4 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,13 
1 ,2 ,7 ,8 ,9 ,10,11,13 
1 ,2 ,7 ,8 ,9 ,10,11,13 
1 ,2 ,3 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11,13 
1 ,2 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,12,13 
1 ,2 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10,12,13 
Enteroviruses (5) were also measured at Port-
marnock in 1984 and at Dollymount in 1984 
and 1986. pH (6) was recorded at Portmarnock 
in 1985 and at Dollymount in 1986. 
2.4. Methods of analysis and inspection 
The methods prescribed in the Annex to the 
Directive are being used in all areas. 
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2.5. Results of the analyses and 
the inspections 
For parameters 1 (total coliforms), 2 (faecal 
coliforms), 3 (faecal streptococci), 5 (enterovi-
ruses) and 6 (pH) listed in the Annex to the 
Directive, the Irish reports indicate, as far as 
these parameters were measured, the number 
of samples, the median value and the range of 
the results, and the number of results exceeding 
the values specified in columns I and G of the 
Annex and the national limit values. 
Compliance with the parametric values is 
shown for each year in tables 2.5 (a) to 2.5 (d) 
and also for 1986, on map 2.5 (e). The 'I ' values 
of the Annex to the Directive were observed on 
all occasions each year with the exception of 
parameters 1 (total coliforms) (93.7 % com-
pliance) and 2 (faecal coliforms) (87.5 % com-
pliance) at Dollymount in 1986. 
According to the Irish authorities, excedences 
of parametric values for total coliforms and fae-
cal coliforms at Dollymount in 1986 are thought 
to be due to turbulent conditions at certain 
times when samples were taken. These con-
ditions would result in the removal of organisms 
to deeper water by mixing of water layers and 
so reduce the die-off rate due to radiation (sun-
shine). An industrial dispute by operatives at 
sewage pumping stations may also have been 
a contributory factor. 
With regard to the other parameters analysed or 
assessed, i.e. 7, 8, 9,10,11 and 13, the reports 
provide percentages of compliance. The para-
metric values were observed on all occasions 
(100 % compliance) with the exception of: 
(i) parameter 7 at Dollymount in 1984 ('Grey' 
on one occasion), 
(ii) parameter 11 at Portmarnock in 1984 and 
1985 (transparency poor on one occasion) 
and Dollymount in 1984 (clouded on two 
occasions), 
(iii) parameter 13 at the same bathing area in 
1983 (floating material recorded on one 
occasion) and in 1985 (dirt and seaweed 
floating on one occasion). 
3. Conclusions 
3.1. Evolution of the number of 
bathing areas 
Six bathing areas were selected in 1983 for 
the purposes of the Directives. Monitoring was 
extended from August 1984 to a seventh bath-
ing area. 
3.2. Evolution of the monitoring 
programmes 
During the 1983, 1984 and 1985 bathing 
seasons, sampling was generally carried out at 
fortnightly, fortnightly/three-weekly or three-
weekly intervals. A monthly frequency was used 
in 1984 at Fountainstown. In 1986, monitoring 
frequency was reduced to a monthly interval at 
Portmarnock, Tramore and Kilrush. 
With the exception of parameter 11 (trans-
parency) at Salthill and Kilrush, the parameters 
referred to in footnote (1) in the Annex to the 
Directive were analysed or assessed after each 
sampling. 
Amongst the parameters set out in footnote 
(2)* in the Annex, faecal streptococci (3) and 
salmonella (4) were subjected to examination 
on all sampling occasions at Portmarnock and 
Dollymount. Faecal streptococci (3) were 
measured at Fountainstown. Dissolved oxygen 
(12) was analysed at Salthill and Kilrush. 
During the 1983-86 bathing seasons, there has 
been no mention of analyses carried out in 
respect of the requirements of footnote (3)** in 
Annex I to the Directive. The need for such 
measurements did not arise as there was no 
tendency towards the eutrophication of the 
water. 
3.3. Compliance with the parametric 
values 
With the main exception of Dollymount in 
1986, the quality of bathing water in Ireland 
conformed with the values specified in column I 
of the Annex to the Directive for microbiological 
parametersand pH. 
With regard to the other parameters analysed or 
assessed, the I values were observed on all 
occasions with the exception of: 
(i) colour (7) at Dollymount in 1984, and 
(ii) transparency (11) at Portmarnock in 1984 
and 1985 and at Dollymount in 1984. 
The parameters to which footnote (2) refers should be 
checked by the competent authorities whenever an 
investigation of a bathing area discloses the possible 
presence of the relevant substances or when a 
deterioration in the quality of the bathing water has 
been observed. 
The parameters to which footnote (3) refers must be 
checked by the competent authorities when there is a 
tendency towards the eutrophication of the waters. 
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NOTE: Monitoring at Kilrush begun in August, 198/; 
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Table 2.5(a): Total coliforms, faecal coliforms, faecal streptococci, salmonella, enteroviruses and pH — compliance with the 












































































































































T 'G' NLV 
NLV (nationallimit values): (i) total coliforms: 5 000/100 ml; 
(ii) faecal coliforms: 1 000/100 ml; 
(iii) faecal Streptococci: 300/100 ml; 
(iv) salmonella: 0/1 I. 
Table 2.5(b): Total coliforms, faecal coliforms, faecal streptococci, salmonella, enteroviruses and pH — compliance with the 






















































































































































T 'G' NLV 
NLV (nationallimit values): (i) total coliforms: 5 000/100 ml; 
(ii) faecal coliforms: 1 000/100 ml; 
(iii) faecal Streptococci: 300/100 ml; 
(iv) salmonella: 0/1 I; 





Table 2.5(c): Total coliforms, faecal coliforms, faecal streptococci, salmonella, enteroviruses and pH 
parametric value — bathing season 1985 
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N: number of samples 
NLV (national limit values): (i) total coliforms: 50007100ml; 
(ii) faecal coliforms: 1 000/100 ml; 
(iii) faecal Streptococci: 300/100 ml; 
(iv) Salmonella: 0/1 I; 
(v) pH: 6-9 units. 
NM: not measured 
00 
Table 2.5(d): Total coliforms, faecal coliforms, faecal streptococci, salmonella, enteroviruses and pH — compliance with the 
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N: number of samples 
NLV (nationallimit values): (i) total coliforms: 5 000/100 ml; 
(ii) faecal coliforms: 1000/100 ml; 
(iii) faecal Streptococci: 300/100 ml; 
(iv) Salmonella: 0/1 I; 
(v) enteroviruses: 0/101; 
(vi) pH: 6-9 units. 
NM: not measured 
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1 . Inventario dei documenti 
1.1. Le autorità italiane hanno tra-
smesso alla Commissione i seguenti 
documenti: 
— rapporto sulla qualità delle acque marine 
di balneazione (DPR n. 470 dell'8 giugno 
1982). Anno 1984; 
— rapporto sulla qualità delle acque marine 
di balneazione (DPR n. 470 dell'8 giugno 
1982). Anno 1985; 
— rapporto sulla qualità delle acque di balnea-
zione (DPR n. 470 dell'8 giugno 1982). 
Anno 1986. 
Questi documenti sono stati pubblicati dal 
Ministero della sanità rispettivamente nel feb-
braio 1986, nell'aprile 1986 e nel marzo 1987. 
Per l'anno 1983, non è stato comunicato alcun 
dato. 
Organizzazione della 
sorveglianza delle zone di 
balneazione dal 1984 
2.1. Il DPR n. 470 dell'8 giugno 1982 
Nel 1984, è entrato in vigore il DPR n. 470 dell'8 
giugno 1982 per l'attuazione della direttiva CEE 
n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di 
balneazione. Detto decreto ha sostanzialmente 
modificato la regolamentazione in merito, in 
vigore dal 1971 (lettera del Ministero della 
sanità, n. 400.5/79/DAG 67 in data 1° giugno 
1971). 
Le modifiche hanno interessato soprattutto: 
— la definizione della stagione balneare e del 
periodo di campionamento, 
— i parametri da analizzare o da controllare, 
— la densità dei punti di prelievo e la frequenza 
di campionamento. 
1.2. Ogni singola relazione comporta 
tra l'altro: 
— una descrizione relativa all'organizzazione 
della sorveglianza delle zone di balneazione, 
— una valutazione generale, da una parte, delle 
condizioni di attuazione della sorveglianza 
e, dall'altra, della qualità delle acque di bal-
neazione, 
— delle tabelle che riepilogano per ogni 
regione il numero dei punti di prelievo, il 
numero dei campionamenti e la conformità 
in termini percentuali delle acque ai limiti 
richiesti di qualità delle acque di balnea-
zione, 
— per le stagioni balneari 1984 e 1985, delle 
tabelle che presentano gli stessi dati per pro-
vincia, 
— per la stagione balneare 1986, delle tabelle 
che indicano il punto di campionamento, il 
numero dei campionamenti, il numero dei 
campioni non conformi ai limiti di qualità 
delle acque di balneazione e per ogni para-
metro, purché sia stato analizzato o control-
lato, il numero di osservazioni che hanno 
superato il valore limite prestabilito. 
2.2. Stagione balneare 
e periodo di campionamento 
In base alle disposizioni del DPR n. 470/82, la 
stagione balneare corrisponde al periodo com-
preso tra il 1° maggio e il 30 settembre. Le 
regioni possono prolungare la stagione bal-
neare oltre questo periodo secondo le consue-
tudini locali. 
Il campionamento deve essere avviato un mese 
prima dell'inizio della stagione balneare e con-
cludersi alla fine della stessa, e cioè dal 1 ° aprile 
al 30 settembre. 
2.3. Parametri da analizzare 
o da controllare 
La regolamentazione del 1971 prendeva in con-
siderazione, per l'idoneità alla balneazione, i soli 
coliformi fecali, mentre altri parametri potevano 
essere analizzati o controllati facoltativamente 
in casi particolari. D'ora in poi, i parametri da 
analizzare o da controllare sono i coliformi 
totali, i coliformi fecali, gli streptococchi fecali, 
le Salmonelle, il pH, la colorazione (ispezione 
visiva), gli oli minerali, le sostanze tensioattive, 
i fenoli, la trasparenza e l'ossigeno disciolto. 
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2.4. Limiti di qualità delle acque 
di balneazione 
Il decreto presidenziale n. 470, dell'8 giugno 
1982, stabilisce per i parametri i seguenti valori 
limite: 
1. Coliformi totali/100 mi: 2000 
2. Coliformi fecali/100 mi: 100 
3. Streptococchi fecali/100 mi : 100 
4. Salmonelle/11: 0 
6. pH: 6-3 
7. Colorazione (ispezione visiva) : 
assenza di variazione anomala del 
colore 
8. Oli minerali: 
— ispezione visiva ed olfattiva: 
assenza di pellicola visibile e 
assenza di odore 
— mg/1: 0,5 
9. Sostanze tensioattive che reagi-
scono al blu di metilene: 
— ispezione visiva: assenza di 
schiuma persistente 
— mg/1 laurilsolfato: 0,5 
10. Fenoli (indici fenoli) : 
— ispezione olfattiva: assenza di 
odore specifico 
— mg/l (C 6 H 5 OH) : 0,05 
11. Trasparenza m : 1 
12. Ossigeno disciolto % saturazione 
0 , : 70-120 
Questi valori corrispondono ai valori guida G 
della direttiva comunitaria, relativamente ai coli-
formi fecali e agli streptococchi fecali, e ai valori 
imperativi I per quanto riguarda le Salmonelle, 
il pH, la colorazione, gli oli minerali (ispezione 
visiva ed olfattiva), le sostanze minerali (ispe-
zione visiva), i fenoli e la trasparenza. 
Il valore limite proposto per i coliformi totali 
risulta più severo del valore I previsto dalla diret-
tiva ma è superiore al valore parametrico G. 
2.5. Densità dei punti di prelievo 
e frequenza di campionamento 
La normativa del 1971 affidava alle autorità 
locali la decisione di definire la densità dei punti 
di prelievo in una zona di balneazione in base a 
fattori locali. Il decreto n. 470/82 dell'8 giugno 
1982 prescrive che la distanza tra due punti di 
prelievo adiacenti non deve d'ora in poi supe-
rare 2 km. 
Per le analisi di controllo di «routine», la fre-
quenza di campionamento è bimensile. Ai sensi 
del settimo comma dell'articolo 6 del DPR n. 
470/82, devono essere effettuate analisi sup-
pletive sui coliformi totali, sui coliformi fecali e 
sugli streptococchi fecali se i campionamenti 
precedenti rivelano che l'acqua non soddisfa i 
limiti di qualità richiesta per la balneazione. 
3. Relazione di sintesi sulle acque 
di balneazione marine e sulle 
loro caratteristiche più signifi-
cative 
3.1. Considerazioni preliminari 
Le informazioni comunicate dalle autorità ita-
liane non prendono in considerazione i risultati 
delle analisi suppletive effettuate ai sensi del 
settimo comma dell'articolo 6 del DPR n. 470/ 
82 dell'8 giugno 1982, e cioè quelle che ven-
gono ripetute a seguito di campioni che sono 
risultati non conformi ai limiti di qualità delle 
acque di balneazione. Va quindi precisato che 
i risultati trasmessi non sono correlabili ad even-
tuali provvedimenti di divieto di balneazione 
disposti durante la stagione balneare in quanto 
tali divieti dipendono dai risultati di cui sopra. 
3.2. Acque marine: stagioni balneari 
1984,1985 e 1986 
3.2.1. Zone di balneazione 
e numero di punti di prelievo 
La sorveglianza delle zone di balneazione 
marine ha interessato nel 1984 3 215 km di 
costa e nel 1985 6 137 km, ossia rispettiva-
mente il 46 % e l'87 % dell'intero sviluppo 
costiero italiano. Il numero totale dei punti di 
prelievo ammontava a 1 926 nel 1984 e a 2 766 
nel 1985. Nel 1984 e 1985, questi dati interes-
savano rispettivamente 36 e 49 province. 
Nel 1986, la sorveglianza ha interessato le 54 
province costiere italiane e il numero dei punti 
di campionamento è risultato essere 3 525. Per-
tanto, rispetto agli anni 1984 e 1985, l'anno 
1986 è stato caratterizzato da un incremento dei 
punti campionati pari rispettivamente all'83 % e 
al 27,4 %. 
La tabella 3.2.1 allegata indica per ogni regione 
l'importanza relativa della costa oggetto di una 
sorveglianza sanitaria nonché la distribuzione 
dei punti di prelievo. 
3.2.2. Stagione balneare 
Dal 1984, la stagione balneare corrisponde, a 
norma di legge, al periodo compreso tra il 1° 
maggio e il 30 settembre. Tuttavia, per la Sicilia, 
la stagione balneare è stata prolungata nel 1986 
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fino al 31 ottobre. Il campionamento viene 
avviato un mese prima dell'inizio della stagione 
balneare. 
3.2.3. Frequenze di campionamento 
In media, la frequenza nazionale di campiona-
mento è stata di 6,6 nel 1984 (12 645 campioni 
prelevati in 1 926 punti), di 9,9 nel 1985 
(27 346 campioni prelevati in 2 766 punti) e 
di 9,7 nel 1986 (34 184 campioni prelevati in 
3 525 punti). 
I grafici 3.2.3(a)-(c) allegati evidenziano che la 
frequenza di campionamento presenta varia-
zioni notevoli tra regione e regione, oscillando 
nel 1984 tra un valore massimo di 12,0 e un 
valore minimo di 1,4, nel 1985 tra un massimo 
di 17,2 ed un minimo di 3,6 ed infine nel 1986 
tra un massimo di 13,6 ed un minimo di 6,6. 
La distribuzione dei punti di sorveglianza in 
funzione dei campionamenti effettuati nel 1984, 
1985 e 1986 è data nella tabella 3.2.3(d) qui 
di seguito. 
Tabella 3.2.3(d): Distribuzione dei punti di sorveglianza in funzione del numero 
di prelievi, dal 1984 al 1986 
Dal i 
Da 4 i 
Da 6 i 




Punti oggetto di x 
) 3 prelievi 
) 5 prelievi 
i 8 prelievi 
110 prelievi 












































Questa tabella indica un sostanziale aumento 
tra il 1984 e il 1986 del numero dei punti di 
prelievo nei quali la frequenza di campiona-
mento è risultata almeno pari a 11 (17,8 % nel 
1984, 43,0 % nel 1985 e 59,2 % nel 1986); la 
frequenza minima di campionamento prevista 
dal DPR n. 470/82 è di 12. 
3.2.4 Risultati delle analisi e dei controlli 
I risultati delle analisi e dei controlli sono stati 
forniti dalle autorità italiane per provincia per le 
stagioni balneari 1984 e 1985 e per punto di 
prelievo per l'anno 1986. 
I parametri analizzati o controllati sono: 
— i parametri microbiologici : 
coliformi totali, coliformi fecali, streptococ-
chi fecali e Salmonelle; 
— /' parametri fisico - chimici : 
pH, colorazione, trasparenza, oli minerali, 
sostanze tensioattive ed ossigeno disciolto. 
Le tabelle 3.2.4(a)-(d) allegate presentano una 
sintesi della qualità delle acque di balneazione 
per singola regione. 
L'elaborazione dei dati rivela che nel 1986 
l'81,5% dei campioni totali esaminati, a fronte 
del 78,4 % nel 1985 e del 68,5 % nel 1984, 
soddisfa, per tutti i parametri, i valori di accetta-
bilità stabiliti dal DPR n. 470/82 e successive 
modifiche. La qualità media delle acque di bal-
neazione è migliorata in 10 regioni, ed in parti-
colare nel Lazio e nelle Puglie. Si è invece leg-
germente deteriorata nelle cinque altre regioni, 
e più sensibilmente nelle regioni Molise, Basili-
cata e Sicilia. 
Il fattore più limitante la qualità delle acque è 
stato costituito per ogni stagione balneare dai 
parametri microbiologici ed in particolare dai 
coliformi fecali. La tendenza coincide quindi 
con un aumento della percentuale dei campioni 
non conformi sia per quanto riguarda i coliformi 
fecali (25,9% nel 1984, 33,4% nel 1985 e 
33,7% nel 1986) che i coliformi totali (6,3% 
nel 1984, 9,6 % nel 1985 e 16,6 % nel 1986). 
La carta topografica 3.2.4(e) presenta per 
l'anno 1986 la conformità delle acque marine 
in base ai parametri microbiologici. 
3.3. Acque lacustri : 
balneare 1986 
stagioni 
3.3.1. Zone di balneazione 
e punti di prelievo 
I dati comunicati dalle autorità italiane interes-
sano 49 laghi ripartiti nelle regioni Piemonte, 
Lombardia, Veneto, Umbria, Lazio e Puglia e 
nelle province autonome di Bolzano e di Trento. 
I campionamenti sono stati effettuati in 425 
punti. 
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La lista dei laghi che sono stati oggetto di sorve-
glianza nonché il numero di punti di prelievo 
per lago sono dati dalla tabella 3.3.1 (a). La loro 
ubicazione è indicata sulla carta topografica 
3.3.1(b). 
3.3.2. Stagione balneare 
In base alle disposizioni legali vigenti, la sta-
gione balneare va dal 1° maggio al 30 settem-
bre, con inizio del campionamento previsto al 
1° aprile. 
3.3.3. Frequenza di campionamento 
La frequenza media di campionamento è stata 
di 8,4 per punto di prelievo (3 584 campioni 
prelevati in 425 punti) con oscillazioni tra 4,7 
per la provincia autonoma di Bolzano e 13,0 
per la regione Veneto [ved. grafico 3.3.3(a)]. 
La tabella 3.3.3(b) qui di seguito presenta la 
distribuzione dei punti di prelievo in funzione 
del numero di prelievi. 
Tabella 3.3.3(b). Distribuzione dei punti 
di sorveglianza in 
funzione del numero 
di prelievi 
— / parametri chimici: 
pH, colorazione, trasparenza, oli minerali, 
sostanze tensioattive, fenoli ed ossigeno 
disciolto. 
Il 67,3 % dei campioni prelevati ha soddisfatto, 
per tutti i valori parametrici, i limiti di accettabi-
lità stabiliti dal DPR n. 470/82 e sue successive 
modifiche. Tuttavia, come evidenziato dalla 
tabella 3.3.4(a), si osservano variazioni di note-
vole entità da lago a lago. 
L'elaborazione dei dati rivela che il fattore più 
limitante la qualità delle acque di balneazione 
lacustri è costituito, come per le acque marine, 
dai parametri microbiologici in generale e dai 
coliformi fecali in particolare. Un'incidenza leg-
germente inferiore rispetto alle acque marine si 
evidenzia per gli streptococchi fecali. Un'inci-
denza lievemente superiore, sempre rispetto alle 
acque marine, si rileva invece per le Salmonelle, 
il pH e l'ossigeno disciolto. 
La carta topografica 3.3.4(c) presenta per 
l'anno 1986 la conformità delle acque lacustri 
in base ai parametri microbiologici. 
Punti oggetto di x 
Da 1 a 3 
Da 4 a 5 
D a 6 a 8 
Da 9 a 10 
Da 11 a 12 

















3.4. Acque fluviali: stag 
1986 
3.4.1. Zone di balneazione 
e punti di prelievo 
balneare 
La distribuzione è pressoché uniforme nelle 
diverse classi tra 6-8 ed oltre, con un netto 
addensamento per la classe 4-5. 
3.3.4. Risultati delle analisi e dei controlli 
I risultati delle analisi e dei controlli sono stati 
forniti dalle autorità italiane per ogni punto di 
campionamento. Le tabelle 3.3.4(a)-(b) alle-
gate indicano per ogni lago la conformità delle 
acque di balneazione ai criteri di qualità delle 
acque richiesti ai sensi della regolamentazione 
italiana (tabella 3.3.4(b) : parametri microbiolo-
gici); la tabella 3.4.4(a) presenta inoltre il livello 
di conformità delle acque rispetto al valore 
limite previsto per ogni parametro misurato. 
Come per le acque marine di balneazione, i 
parametri esaminati o controllati sono: 
— i parametri microbiologici: 
coliformi totali, coliformi fecali, streptococ-
chi fecali e Salmonelle; 
I dati comunicati dalle autorità italiane interes-
sano le regioni Piemonte, Lombardia, Friuli-
Venezia Giulia e Liguria per un totale di 10 
fiumi, nei quali sono stati distribuiti 65 punti di 
prelievo. 
La lista dei fiumi e la distribuzione dei punti di 
prelievo sono dati nella tabella 3.4.1 (a) allegata. 
La loro ubicazione nei fiumi è indicata sulla 
carta 3.4.1(b). 
3.4.2. Stagione balneare 
Come per le altre acque di balneazione, la sta-
gione balneare è compresa tra il 1° maggio e il 
30 settembre. 
3.4.3. Frequenze di campionamento 
La frequenza media di campionamento è stata 
di 6,9 per punto di prelievo (449 campioni pre-
levati in 65 punti). I dati disaggregati per 
regione sono i seguenti : 
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Tabella 3.4.3: Stagione balneare 1986: 






























65 449 6,9 
3.4.4. Risultati delle analisi e dei controlli 
L'Italia ha comunicato i risultati dettagliati delle 
analisi e dei controlli per ogni punto di prelievo. 
Le tabelle 3.4.4(a)-(b) indicano per ogni fiume 
la qualità delle acque di balneazione. L'elabora-
zione dei dati indica che solo il 15,9% dei 
campioni analizzati soddisfa, per tutti i parame-
tri, i limiti di accettabilità stabiliti dal DPR n. 
470/82 e successive modifiche. Risulta altresì 
che il fattore limitante la qualità delle acque è 
costituito, quasi esclusivamente, dai parametri 
microbiologici e che, in alcuni casi, l'ossigeno 
disciolto assume una certa rilevanza. 
La conformità delle acque di balneazione 
rispetto ai parametri microbiologici è indicata 
sulla carta topografica 3.4.4 (e). 
4. Conclusioni 
Nel 1986, 49 laghi e 10 fiumi sono stati oggetto 
di una sorveglianza. Il numero dei punti di pre-
lievo è stato di 425 per i laghi e di 65 per i fiumi. 
4.3. Evoluzione del programma 
di sorveglianza 
A norma di legge, la stagione balneare corri-
sponde in Italia al periodo compreso tra il 1° 
maggio e il 30 settembre. Tuttavia, detto 
periodo è stato prolungato in Sicilia fino al 
31 ottobre. Dato che la direttiva impone una 
frequenza di campionamento bimensile e che i 
prelievi devono essere iniziati un mese prima 
dell'inizio della stagione balneare, il numero dei 
campionamenti da effettuare nell'arco di una 
stagione balneare deve essere almeno pari a 12 
(14 per la Sicilia). 
La frequenza media di campionamento per le 
zone di balneazione marine è stata di 6,6 nel 
1984, 9,9 nel 1985 e 9,7 nel 1986. 1 595 punti 
di sorveglianza su 3 525 hanno effettuato nel 
1986 almeno 12 prelievi, corrispondenti al 
46,0 % dei punti. 
Nel 1986, la frequenza media di campiona-
mento è stata pari a 8,4 per le acque lacustri e 
a 6,9 per le acque fluviali. È stata almeno bimen-
sile in 111 punti di prelievo per le acque lacustri 
e in 19 punti di prelievo per le acque fluviali, 
corrispondente rispettivamente al 26,1 % e al 
29,2 % dei punti di sorveglianza. 
In applicazione della regolamentazione italiana 
vigente (DPR n. 470/82), i programmi di sorve-
glianza hanno interessato i parametri n. 1 -4 e 
6-12 della direttiva del Consiglio. 
4.1. Inventario dei documenti 
Le informazioni comunicate dall'Italia in appli-
cazione della direttiva del Consiglio hanno inte-
ressato le stagioni balneari 1984, 1985 e 1986. 
1 dati relativi agli anni 1984 e 1985 hanno inte-
ressato esclusivamente le acque marine e i risul-
tati delle analisi e dei controlli per questi due 
anni sono stati forniti complessivamente per 
provincia. 
4.2. Evoluzione del numero di punti 
di prelievo 
La sorveglianza delle zone di balneazione 
marine, ha interessato nel 1984, 36 province, 
nel 1985, 49 province e nel 1986 tutte le 54 
province costiere italiane. Il numero dei punti 
di prelievo è stato rispettivamente pari a 1 926, 
2 766 e 3 525. 
4.4. Evoluzione della conformità 
I risultati delle analisi e dei controlli rivelano un 
miglioramento della qualità delle acque marine 
di balneazione tra il 1984 e il 1986. Se il 68,5 % 
dei campioni ha soddisfatto i limiti di accettabi-
lità stabiliti dalla legislazione italiana, questa 
percentuale è passata al 78,4 % nel 1985 e all' 
81,5 % nel 1986. La qualità delle acque risulta 
migliorata in 20 regioni ed in particolare nel 
Lazio e nelle Puglie, mentre si è deteriorata 
lievemente nelle 5 altre regioni costiere ed in 
particolare nelle regioni Molise, Basilicata e 
Sicilia. 
In media, il 67,3 % dei campioni totali prelevati 
nelle acque lacustri è risultato conforme ai limiti 
di accettabilità stabiliti dalla regolamentazione 
italiana. Sono state osservate tuttavia oscilla-
zioni estremamente rilevanti da lago a lago. 
Riguardo alle acque fluviali, solo il 15,4% dei 
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campioni prelevati ha soddisfatto i limiti di —per le acque marine: 1364 ossia 38,6 % dei 
accettabilità per le acque di balneazione. punti, 
Per l'anno 1986, il numero dei punti di prelievo, ~ Per l e a c c 1 u e lacustri : 267 ossia 62,8 % dei 
in cui non è stata soddisfatta la qualità richiesta punti, 
rispetto ai valori limite stabiliti per i parametri — per le acque fluviali: 64 ossia 98,5% dei 
microbiologici, è pari a: punti. 
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Tabella 3.2.1 : Acque marine di balneazione: anni 1984, 1985 e 1986. Importanza relativa in % della fascia costiera oggetto di una 
sorveglianza sanitaria e numero di punti di prelievo (*) 

























































































































(") Non comprese le zone di laguna. 
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ACQUE MARINE DI BALNEAZIONE - ANNO 1985 
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Tabella 3.2.4 (c): Acque di balneazione: anno 1986. Percentuale dei campioni favorevoli per singoli parametri 
Regione Punti rilevati 
„•, Campioni a, <„.,_r Coliformi Coliformi Strepto-



























































































































































































































































Totale 3 525 34 184 27 870 81,5 93,8 87,3 91,5 99,6 99,8 98,0 95,8 99,9 99,6 100,0 96,7 
co oo 
Tabella 3.2.4 (d): Acque marine: anno 1986. Situazione sintetica dei punti favorevoli secondo i valori limite. 
Parametri microbiologici 
Regione Punti rilevati Frequenza di campionamento — Punti favorevoli Parametri microbiologici — Punti favorevoli 
Veneto 82 41 (50,0%) 52 (63,4%) 
F.-V. Giulia 45 44 (97,8%) 18 (40,0%) 
Liguria 292 206 (70,6%) 152 (52,1%) 
E.-Romagna 77 49 (63,6%) 53 (68,8%) 
Toscana 292 208 (80,3%) 108 (41,7%) 
Marche 210 138 (65,7%) 97 (46,2%) 
Lazio 165 15 (9,1%) 105 (63,6%) 
Abruzzo 135 76 (56,3%) 54 (40,0%) 
Molise 33 3 (9,1 %) 26 (78,8 %) 
Campania 350 274 (84,8%) 132 (40,9%) 
Puglia 400 116 (29,0%) 348 (87,0%) 
Basilicata 43 23 (53,5%) 33 (76,7%) 
Calabria 516 146 (28,3%) 309 (59,9%) 
Sicilia 540 51 (8,1 %) 378 (70,0 %) 
Sardegna 345 205 (59,4%) 296 (85,8%) 
Totale 3 525 1 595 (46,0 %) 2161 (62,4 %) 


























































































































































































































FIGURA: 3.3.3 (a) 
ACQUE LACUSTRI DI BALNEAZIONE - ANNO 1986 
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FONTE: SCHEDE DI RILEUAZIONE DEI RISULTATI DELLE ANALISI (D.P.R. 470^8?) 



























































































































































































































































































































































































































































































































Tabella 3.3.4 (a): Acque lacustri di 
(seguito) 



























































































































































































































































































































































Tabella 3.3.4 (b): Acque lacustri: anno 1986. Situazione sintetica dei punti favorevoli 
























































































































































Tabella 3.3.4 (b): Acque lacustri: anno 1986. Situazione sintetica dei punti favorevoli 
secondo i valori limite. Parametri microbiologici (seguito) 
Lago Punti Frequenza di campionamento Parametri microbiologici 































































































Tabella 3.4.1(a): Acque fluviali di balneazione: anno 1986. Punti rilevati 















































Tabella 3.4.4(a): Acque fluviali di balneazione: anno 1986. Percentuale dei campioni favorevoli per singoli parametri 
Fiume Punti rilevati Kil. 
Campioni 



















































































































































































Totale 65 449 71 15,8 60,1 18,9 55,2 62,9 100,0 99,8 99,6 100,0 100,0 100,0 91,3 
Tabella 3.4.4 (b): Acque fluviali: anno 1986. Situazione sintetica dei punti favorevoli 
secondo i valori limite. Parametri microbiologici 
Punti Frequenza di campionamento Parametri microbiologici 
Fiume rilevati Punti favorevoli Punti favorevoli 
01-Cannobino 
02-Sesia 
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1 . Inventaire des documents 
Le grand-duché de Luxembourg a transmis 
deux rapports de synthèse pour la période 
considérée; ces deux rapports concernent res-
pectivement les saisons balnéaires 1982 et 
1983, et 1984 à 1986. Chaque document com-
prend une carte localisant les zones de bai-
gnade, une interprétation des résultats des ana-
lyses ou des inspections et une comparaison de 
ces résultats avec ceux des saisons balnéaires 
précédentes. Les valeurs moyennes des résul-
tats des analyses pour chaque saison balnéaire 
ont été jointes en annexe aux rapports. 
2. Rapport de synthèse sur les eaux 
de baignade et leurs 
caractéristiques les plus 
significatives — Saisons 
balnéaires 1983 à 1986 
2.1. Localisation des zones de baignade 
Les zones de baignade contrôlées au cours des 
cinq saisons balnéaires ont été au nombre de 
43; elles ont été réparties sur: 
i) 3 cours d'eau: 
— la Sûre (19 dont 9 sur la Sûre supérieure 
et 10 sur la Sûre inférieure) 
— l'Our (7) 
— la Clerve (1 ) et 
ii) 5 plans d'eau: 
— le lac de barrage de la Haute-Sûre (7) 
— le lac de Weiswampach (2) 
— le lac d'Echternach (3) 
— l'étang ERA à Esch/AIzette (1 ) 
— les étangs de gravières de Remerschen 
(3). 
La plupart des zones de baignade sont situées 
à proximité immédiate de terrains de camping. 
La carte 2.1 ci-jointe donne la situation des 
zones de baignade au grand-duché de Luxem-
bourg. 
gnade n'ont été soumises au cours de chacune 
des saisons balnéaires en général qu'à trois 
inspections sanitaires. Les zones critiques, 
comme la Sûre inférieure ainsi que la Sûre supé-
rieure à Michelau, ont toutefois fait l'objet de 
contrôles plus fréquents. 
Les fréquences d'échantillonnage pour la sai-
son balnéaire 1986 sont données au tableau 
2.2 ci-joint. 
2.3. Paramètres analysés ou inspectés 
Les huit paramètres affectés de l'indice de 
renvoi (1 ) dans l'annexe de la directive ont été 
analysés ou inspectés, à savoir: 
1. conformes totaux /100 ml 
2. conformes fécaux /100 ml 
7. coloration (par inspection visuelle) 
8. huiles minérales (par inspection visuelle et 
olfactive) 
9. substances tensio-actives réagissant au 
bleu de méthylène (par inspection visuelle) 
10. phénols (par vérification de l'absence 
d'odeur spécifique due au phénol) 
11. transparence m 
13. résidus goudronneux et matières flottantes. 
Débris ou éclats. 
Les paramètres suivants affectés de l'indice (2)* 
ou (3)** dans l'annexe de la directive ont égale-
ment été analysés ou inspectés: 
3. streptocoques fécaux /100 ml 
6. pH 
12. oxygène dissous mg/l 0 2 
14. ammoniaque mg/l NH4 
19. A nitrates mg/l N0 3 
En outre, les phosphates (19.B mg/l P04) ont 
été analysés à toutes les zones de baignade 
localisées sur les cinq plans d'eau (lac de bar-
rage de la Haute-Sûre, lac de Weiswampach, 
lac d'Echternach, étang ERA à Esch/AIzette et 
étangs de Remerschen). 
2.2. Saison balnéaire et fréquence 
d'échantillonnage 
Suivant les dispositions légales en vigueur 
(règlement grand-ducal du 17 mai 1979), la 
saison balnéaire s'étend du 15 mai au 31 août. 
Compte tenu des résultats favorables des 
années précédentes, la plupart des eaux de bai-
La teneur des paramètres affectés de l'indice de renvoi 
(2) doit être vérifiée par les autorités compétentes 
lorsqu'une enquête effectuée dans la zone de baignade 
en révèle la présence possible ou une détérioration de 
la qualité des eaux. 
Les paramètres affectés de l'indice de renvoi (3) doi-
vent être vérifiés par les autorités compétentes lorsqu'il 
y a tendance à l'eutrophisation des eaux. 
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2.4. Résultats des analyses 
et des inspections 
Les résultats des analyses et des inspections ont 
été communiqués par les autorités luxembour-
geoises sous la forme de valeurs moyennes. 
Aucun résultat de mesure pour la saison 
balnéaire 1984 n'a été transmis pour la zone de 
baignade de Dillingen sur la Sûre. 
Les autorités luxembourgeoises constatent 
qu'en général la qualité des eaux de baignade 
n'a guère changé par rapport aux saisons 
balnéaires précédentes (1982 et 1983 par rap-
port à 1979 à 1981 et 1984 à 1986 par rapport 
à 1982 et 1983) et que la qualité des eaux 
pouvant servir à la baignade est restée, pour 
la plupart d'entre elles, conforme aux normes 
définies par le règlement grand-ducal du 17 mai 
1979, sauf en ce qui concerne toutefois les eaux 
de la Sûre en aval du confluent avec l'AIzette 
(c'est-à-dire d'Ettelbruck à Wasserbillig), qui 
demeurent de mauvaise qualité bactériologique. 
Le lac d'Echternach et l'étang ERA à Esch/ 
Alzette ne doivent pas être considérés comme 
des eaux de baignade car la visibilité en profon-
deur y est nettement inférieure à la limite pres-
crite (1 m). Cette remarque vaut également pour 
les eaux du lac de Weiswampach pour lequel 
la transparence est devenue inférieure à 1 m à 
partir de 1986. Cette situation est due à une 
eutrophisation progressive des eaux du lac au 
cours des dernières années. 
La carte 2.4 présente la conformité des eaux de 
baignade par rapport aux paramètres microbio-
logiques pour la saison balnéaire 1986. 
3. Conclusions 
3.1. Évolution du nombre de stations 
A l'exception d'une zone de baignade (Dillin-
gen sur la Sûre) qui n'a pas été contrôlée en 
1984, les campagnes d'analyse ou d'inspection 
ont porté chaque année sur 43 zones de bai-
gnade se répartissant sur trois rivières et cinq 
plans d'eau. 
3.2. Évolution de la surveillance 
Les autorités luxembourgeoises n'ont procédé 
en général qu'à trois contrôles de la qualité des 
eaux. Cependant les prélèvements ont été plus 
fréquents dans les zones critiques comme la 
Sûre inférieure et la Sûre supérieure à Michelau 
sans toutefois que la fréquence d'échantillon-
nage y ait été bimensuelle comme demandé par 
la directive. 
La surveillance a concerné les paramètres n° 1 
à 3, 6 à 14 et 19.A de la directive. En outre, le 
paramètre 19.B (phosphates) a été analysé à 
toutes les zones de baignade localisées sur les 
plans d'eau. 
3.3. Évolution de la conformité 
La qualité des eaux de baignade a été compara-
ble au cours de chacune des saisons balnéaires. 
Elle est conforme aux exigences de la réglemen-
tation grand-ducale à l'exception de la Sûre 
inférieure (9 stations) (mauvaise qualité micro-
biologique) et de deux plans d'eau (lac d'Ech-
ternach et étang ERA à Esch/AIzette) (transpa-
rence insuffisante). Pour les eaux du lac de 
Weiswampach, elle a également été insuffisante 
en 1986. 
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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Carte 2.1: LOCALISATION DES ZONES DE BAIGNADES 
FRANCE 



















































27. Weiswampach — 2 zones de baignade (ancien et nouveau lacs) 
28. Étang ERA à Esch-sur-Alzette 
29. Kautenbach 
30. Lac de la Haute-Sûre — 7 zones de baignade: Rommwiss, Buurfeld, 
Fussefeld, Liefrange, Hook van Holland, Lultzhausen et Zillenhett 
31. Lac d'Echternach — 3 zones de baignade (nos 1, 2 et 3) 
32. Étangs de gravières de Remerschen (3 zones de baignade) 
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Tableau 2.2: Grand-duché de Luxembourg — Fréquences d'échanti 
lonnage — Saison balnéaire 1986 



























27. Lac de Weiswampach 
28. Étang ERA à Esch-sur-Alzette 
29. Kautenbach 
30. Lac de la Haute-Sûre 
31. Lac d'Echternach 
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1 . Inventaris van de documenten 2.2. Badseizoen 
In toepassing van artikel 13 van de richtlijn 
werden door Nederland twee samenvattende 
verslagen uitgebracht ; het eerste omvat de bad-
seizoenen 1982 tot 1985 en het tweede behan-
delt het badseizoen 1986. 
Elk van deze documenten bevat: 
— een beschrijving van de vereiste zwem-
waterkwaliteit in Nederland; 
— een lijst van de betrokken badzones met een 
kaart waarop hun locatie is aangeduid; 
— voor elk badseizoen een tabel waarin de 
conformiteit van het zwemwater wordt aan-
gegeven t.o.v. de in de Nederlandse 
reglementering gestelde grenswaarden; 
— voor de badseizoenen 1982 tot 1985 kaarten 
met de conformiteit van de zwemwaterkwa-
liteit t.o.v. de grenswaarde vastgesteld voor 
de faecale colibacteriën en voor het bad-
seizoen 1986 dezelfde kaarten met de con-
formiteit van het zwemwater t.o.v. de waar-
den vastgesteld voor de faecale colibac-
teriën en de faecale streptokokken; 
— verscheidene besprekingen van de re-
sultaten van toezichtscampagnes. 
Opmerking: 
In onderhavig verslag werden de gegevens 
opgenomen m.b.t. het badseizoen 1982 want 
Nederland had bij het opstellen van het 4e ver-
slag daarover geen enkele informatie verstrekt. 
2. Organisatie van het toezicht 
op de badzones 
2.1. Besluit van 3 november 1983 
(Stb. nr. 606) 
De beschikkingen van de richtlijn van de Raad 
van 8 december 1975 werden grotendeels 
opgenomen in de Nederlandse wetgeving door 
het besluit van 3 november 1983 (Stb. nr. 606) 
betreffende de kwaliteitsdoelstellingen en 
metingen in verband met de oppervlaktewa-
teren. 
Dit besluit bepaalt ook in zijn bijlage 2 (zie tabel 
2.1 hierbij gevoegd), de te analyseren en te 
inspecteren parameters, de grenswaarden 
waaraan deze parameters moeten beantwoor-
den en de toe te passen bemonsteringsfrequen-
ties. 
De periode van bemonstering gaat wettelijk van 
1 mei tot 30 september inbegrepen. 
2.3. Te analyseren of te 
inspecteren parameters en 
bemonsteringsfrequentie 
Met uitzondering van de totale colibacteriën 
heeft het besluit van 3 november 1983 alle 
parameters overgenomen gemerkt met de ver-
wijzingsindex (1) in de kolom „Minimum 
bemonsteringsfrequentie" van de bijlage bij de 
richtlijn. 
In overeenstemming met de beschikkingen van 
de vermelde bijlage moet de bemonsteringsfre-
quentie voor deze parameters tweemaandelijks 
zijn en mag deze gereduceerd worden met een 
factor 2 in functie van de bemonsterings-
resultaten van de vorige jaren (zie nota 2 a van 
de tabel 2.1). De Nederlandse reglementering 
laat evenwel toe de frequentie te herleiden tot 
I (zie nota 2 b van de tabel 2.1 ). 
De parameters gemerkt met de verwijzingsindex 
(2) in de bijlage bij de richtlijn werden eveneens 
in hoger vermeld besluit opgenomen met uit-
zondering van de kleuring (meting door 
fotometrie). 
De criteria betreffende de analysefrequentie van 
de pH zijn dezelfde als deze welke voorzien zijn 
voor de parameters gemerkt met de verwijzings-
index (2) in de bijlage bij het besluit van 3 
november 1983. De bemonsteringsfrequentie 
voor de overige parameters is in overeenstem-
ming met de richtlijn ; de waarde van deze 
parameters moet immers nagezien worden 
indien een navraag de aanwezigheid ervan of 
een vermindering van de waterkwaliteit als 
mogelijk stelt (zie nota 3 van de tabel 2.1 ). 
Ten slotte voor wat betreft de parameters 
gemerkt met de verwijzingsindex (3) in de bij-
lage bij de richtlijn, te weten de parameters die 
moeten onderzocht worden indien er zich een 
tendens tot eutrofiëring voordoet, moeten deze 
parameters onderzocht worden volgens het 
besluit van 3 november 1983 wanneer de 
grenswaarde voor de doorzichtigheid over-
schreden wordt terwijl de oorzaak daarvan niet 
bekend is (zie nota 5 van tabel 2.1 ). 
2.4. Waarden vereist voor zwemwater 
De Nederlandse reglementering heeft voor de 
waterkwaliteit andere beoordelingscriteria vast-
gesteld dan deze welke in de richtlijn voorzien 
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zijn voor wat betreft de faecale colibacteriën, de 
faecale streptokokken en de opgeloste zuurstof. 
Het is zo dat de conformiteit van een 
zwemwater t.o.v. de eerste twee parameters 
wordt beoordeeld aan de hand van de mediaan 
van de bemonsteringsresultaten (aantal/ml < 
3) en t.o.v. de grenswaarde voor de opgeloste 
zuurstof uitgedrukt in mg/l 02 (5s 5 mg/l 02) 
en niet in % van de verzadiging. 
Het besluit van 30 november 1983 maakt wel 
gebruik van de grenswaarde aangegeven als 
richtgetal „ G " in de richtlijn voor de teerachtige 
residuen, drijvende stoffen, en scherven of 
splinters (parameter 13 van de bijlage) en van 
de waarde aangegeven als imperatief „ I " voor 
de volgende parameters: 
— salmonellae (niet aantoonbaar in 100 ml) 
— entero-virussen (niet aantoonbaar in 1 I) 
— kleuring door visuele inspectie (geen onna-
tuurlijke kleurwijziging) 
— minerale olie door visuele inspectie (geen 
zichtbare film op het wateroppervlak) 
— oppervlakte-actieve stoffen door visuele 
inspectie (geen schuim tenzij omwille van 
natuurlijke oorzaken) 
— fenolen door waarneming van geur (geen 
specifieke reuk) 
— doorzicht (^ 1 m). 
Een strengere grenswaarde werd gesteld voor 
de I-waarde van de richtlijn in verband met de 
pH (6,5 - 9), de fenolen (< 0,010 mg/l 
C6H5OH) en voor de G-waarde in verband met 
minerale olie (< 0,2 mg/l) en de oppervlakte 
actieve stoffen die reageren met methyleen-
blauw (< 0,2 mg/l LS Na). 
2.5. Mogelijke overschrijding van 
de grenswaarden 
Conform de beschikkingen van de richtlijn, laat 
het besluit van 3 november 1983 toe dat de 
imperatieve grenswaarden overschreden wor-
den voor de pH, de kleuring (visuele inspectie) 
en de doorzichtigheid (zie nota 5 in de tabel 
2.1 ) in bijzondere natuurlijke omstandigheden. 
De Nederlanse reglementen laten eveneens 
overschrijdingen toe van de grenswaarde voor 
opgeloste zuurstof. 
In het algemeen vraagt het besluit van 3 
november 1983 om, bij de beoordeling van de 
bemonsteringsresultaten, geen rekening te 
houden met overschrijdingen die het gevolg zijn 
van uitzonderlijke klimatologische of hy-
drodynamische omstandigheden zoals die afge-
leid kunnen worden uit hoge gehalten aan 
gesuspendeerde stoffen. 
Bovendien moeten de waarnemingen, die door 
dezelfde uitzonderlijke omstandigheden wer-
den beïnvloed, niet worden meegerekend bij de 
parameters waarvoor de gegeven grenswaarde 
een gemiddelde of een mediaanwaarde is. 
3. Samenvattende verslagen 
over het zwemwater en de 
meest betekenisvolle kenmerken 
ervan — badseizoenen 1982 
tot 1986 
3.1. Locatie van de badzones 
3.1.1. Badseizoenen 1982 tot 1985 
De lijst van de badzones is dezelfde gebleven 
in de loop van elk van de badseizoenen 1982 
tot 1985. Deze lijst is gegeven in de tabel 3.1 
(a) zoals aangeduid op de figuur 3.1 (b) bevin-
den zich de meeste van de 50 badzones op de 
zeekust en in streken van het IJsselmeer en de 
Delta. 
Het zwemwater wordt gedefinieerd conform 
paragraaf 2 van het eerste artikel van de richtlijn 
te weten dat onder zwemwater moet verstaan 
worden alle wateren of delen ervan waarin het 
baden niet verboden is en waarin gewoonlijk 
door een groot aantal bezoekers wordt gebaad. 
3.1.2. Badseizoen 1986 
Zoals voor de badseizoenen 1982 tot 1985 zijn 
de badzones waarop in 1986 toezicht werd 
gehouden hoofdzakelijk gelegen aan de zeekust 
en in de streken van het IJsselmeer en de Delta. 
De lijst van de badzones heeft evenwel enkele 
wijzigingen ondergaan tengevolge van de 
publikatie in 1986 van het Rijkswaterkwaliteits-
plan (R.W.K.P.). 
De Nederlandse Overheid deelt mee dat ze, om 
geheel in overeenstemming te zijn met het plan, 
het toezicht op badzones vanaf 1987 zal uit-
breiden tot de zones die langs de rivieren gele-
gen zijn. In de meeste gevallen gaat het bij 
deze zones om grindgaten, zandputten en oude 
rivierarmen. 
De lijst van de 47 badzones, betrokken bij het 
samenvattend verslag voor Nederland voor het 
badseizoen 1986, is gegeven in tabel 3.1 (c) en 
figuur 3.1 (d) geeft er de locatie van. 
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3.2. Resultaten van de analyses en 
inspecties 
3.2.1. Gemeten parameters 
De gegevens meegedeeld aan de Commissie 
hebben betrekking op de volgende parameters: 
— de doorzichtigheid 
— de opgeloste zuurstof 
— de faecale colibacteriën 
— de faecale streptokokken 
— de salmonellae 
— de oppervlakte-actieve stoffen. 
De Nederlandse Overheid deelt mee dat zij, in 
haar samenvattend verslag, de analyse- en 
inspectieresultaten niet heeft opgenomen met 
betrekking tot kleuring, fenolen, minerale olie, 
oppervlakte-actieve stoffen, teerachtige 
residuen, drijvende stoffen, scherven of splin-
ters. 
Deze parameters werden in het algemeen 
geanalyseerd of geïnspecteerd, maar de 
Nederlandse Overheid oordeelt dat resultaten 
voorlopig moeilijk kwantificeerbaar zijn. 
3.2.2. Badseizoenen 1982 tot 1985 
( i ) Doorzichtigheid en pH 
De Nederlandse Overheid beklemtoont in 
het algemeen dat de doorzichtigheid, 
rekening gehouden met de plaatselijke 
omstandigheden (turbulentie en aard van 
de bodem), een parameter is die moeilijk 
te beoordelen valt in Nederland en in het 
bijzonder langs de Noordzeekust waar de 
grenswaarde nooit geëerbiedigd wordt. 
Indien men de Noordzeekust buiten 
beschouwing laat, dan blijkt dat de grens-
waarde voor doorzichtigheid vooral over-
schreden wordt in de badzones van het 
IJsselmeer en de Randmeren (zones 1 tot 
17). Aangezien in deze zones de grens-
waarde met betrekking tot de pH eveneens 
overschreden wordt, is het gebrek aan 
doorzichtigheid volgens de Nederlandse 
Overheid te wijten aan eutrofiëringspro-
blemen (grote oppervlakten relatief 
stilstaand water). 
(ii) Opgeloste zuurstof en oppervlakte-actieve 
stoffen die op methyleenblauw reageren 
Alle zwemwater voldoet aan de grens-
waarden van het besluit van 3 november 
1983 ten aanzien van de opgeloste zuur-
stof en de oppervlakte-actieve stoffen die 
op methyleenblauw reageren. 
(iii) Microbiologische parameters 
Het aantal badzones waarin microbiologi-
sche analyses werden uitgevoerd en het 
aantal badzones dat niet voldoet aan de 
vereiste kwaliteit zijn samengevat in tabel 
3.2 (a) hieronder. 
Tabel 3.2(a). Badseizoenen 1982 tot 1985 
— Samenvatting van de pro-
gramma's voor de analyse 
























( ) = Aantal badzones waar een overschrijding van de grenswaarde werd 
waargenomen. 
De badzones, waarin het water niet voldeed aan 
de vereiste kwaliteit, waren de volgende: 
— 18. Noordzeekanaal B (1982, 1984 en 
1985), 
— 20. Haringvliet —Oost H 9 (1983), 
— 21. Haringvliet — West H 12 (1984), 
— 22. Hollandsen Diep— H 7 (1984), 
— 23. Veen (1982 tot 1985), 
— 24. Amer KS 14 (1982,1983 en 1985), 
— 44. Zwarte Pad (1983,1984 en 1985), 
— 45. Wassenaarsche Slag (1982 en 1983). 
Het samenvattend verslag van Nederland deelt 
mee dat de waterkwaliteit in de laatste twee 
badzones ongunstig beïnvloed wordt door de 
lozing van rioolwater van Den Haag. 
3.2.3. Badseizoen 1986 
( i ) Doorzichtigheid en pH 
In de meeste badzones in 1986 is voor de 
doorzichtigheid niet voldaan aan de grens-
waarde van 1,0 m. Zoals reeds vermeld 
onder 3.2.2 hierboven zijn deze overschrij-
dingen, volgens de Nederlandse Overheid, 
het gevolg van plaatselijke omstandighe-
den (natuurlijke gesteldheid van de bodem 
en turbulentie) ; in bepaalde zones (IJs-
selmeer en Randmeren) is het gebrek aan 
doorzichtigheid te wijten, deels aan deze 
omstandigheden en deels aan eutrofië-
ringsproblemen. 
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Het eutrofiëringsverschijnsel veroorzaakt 
eveneens overschrijdingen van de grens-
waarde voor de pH. 
( i i ) Opgeloste zuurstof 
Het gehalte aan opgeloste zuurstof was 
onvoldoende enkel en alleen in de bad-
zone van Sluis op het Kanaal Sluis-Brugge 
(badzone nr. 34). 
( i i i ) Microbiologische parameters 
De bacteriologische kwaliteit van het 
zwemwater is voorgesteld op de figuur 3.2 
(b). 
De faecale colibacteriën, de faecale 
streptokokken en de salmonellae werden 
geanalyseerd respectievelijk in 45, 37 en 3 
badzones. 
De grenswaarde ten aanzien van de faecale 
colibacteriën werd overschreden enkel en 
alleen in de badzone Einde Zwarte Pad 
(zone nr. 40). De waterkwaliteit in deze 
zone wordt, zoals reeds onderstreept is 
onder 3.2.2, beïnvloed door de lozing van 
rioolwater van de stad Den Haag en de 
Nederlandse Overheid laat opmerken dat 
een verbetering mag verwacht worden 
omdat de bouw van een zuiveringsstation 
begonnen is in 1986. 
Het zwemwater in alle badzones voldoet 
aan de kwaliteitseisen voor de faecale 
streptokokken. Salmonellae daarentegen 
werden waargenomen in de Wester-
schelde (Terneuzen, 31) en in de Amer 
(Gat van de Kerksloot, 22). 
3.3. Algemene beoordeling van 
de zwemwaterkwaliteit 
In haar samenvattend verslag betreffende de 
jaren 1982 tot 1985 wordt door de Nederlandse 
Overheid gesteld dat de kwaliteit van het 
zwemwater in het algemeen bevredigend is en 
een tendens naar verbetering vertoont. Naar alle 
waarschijnlijkheid zal deze tendens zich door-
zetten ingevolge het in werking stellen van de 
maatregelen voorzien in het Rijkswaterkwali-
teitsplan. Er worden ondermeer acties onderno-
men om de eutrofiëring van het water te 
bestrijden. 
4. Conclusies 
4.1. Besluit van 3 november 1983 
De richtlijn van de Europese Gemeenschappen 
werd grotendeels in het Nederlands recht opge-
nomen door het besluit van 3 november 1983. 
Met uitzondering van de totale colibacteriën en 
de kleuring (door fotometrie) heeft het besluit 
alle parameters overgenomen die in de bijlage 
bij de richtlijn vermeld zijn met het oog op de 
beoordeling van de zwemwaterkwaliteit. 
Behalve voor wat betreft de beoordelingscriteria 
voor de faecale colibacteriën, de faecale 
streptokokken en de opgeloste zuurstof 
stemmen de vereiste grenswaarden voor de 
parameters overeen met deze van de richtlijn. 
De bemonsteringsfrequentie voor de parame-
ters gemerkt met de verwijzingsindex (1 ) in de 
bijlage bij de richtlijn is in principe tweemaan-
delijks maar deze kan in functie van de bemon-
steringsresultaten van de voorgaande jaren, 
gereduceerd worden met een factor groter dan 
2. 
4.2. Evolutie van het aantal 
meetstations 
De analyse- en inspectiecampagnes omvatten, 
in de loop van de jaren 1982 tot 1985, 50 
badzones waarvan de meeste gelegen waren 
langs de zeekust en in de streken van het Us-
selmeer en de Delta. 
In de loop van het badseizoen 1986 werd toe-
zicht uitgeoefend op 47 badzones. De lijst van 
de badzones werd herzien in 1986 om rekening 
te houden met het Rijkswaterkwaliteitsplan van 
1986 (RWKP). Deze lijst omvat nog niet de 
badzones die langs de grote rivieren gelegen 
zijn (grindgaten, zandputten en oude rivier-
armen). 
4.3. Evolutie van de 
toezichtprogramma's 
Nederland heeft geen informatie meegedeeld 
over de bemonsteringsfrequentie gebruikt bij de 
verschillende badzones. 
De gegevens meegedeeld aan de Commissie 
hebben betrekking op de parameters nrs. 2, 3, 
4, 9,11 en 12 van de richtlijn van de Raad. 
De parameters nrs. 7,8,10 en 13 van de richtlijn 
werden in het algemeen geanalyseerd of 
geïnspecteerd, maar de Nederlandse Overheid 
oordeelt dat de resultaten voorlopig moeilijk 
kwantificeerbaar zijn. 
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4.4. Evolutie van de gelijkvormigheid 
4.4.1 . Badseizoenen 1982 tot 1985 
Het zwemwater in de meeste badzones vertoont 
een onvoldoende doorzichtigheid. De oorzaak 
daarvan is te vinden in de aard van de bodem 
van deze badzones (turbulentie, bezonken slib, 
stoffen in suspensie). In het IJsselmeer en de 
Randmeren wordt het gebrek aan doorzichtig-
heid bovendien in grote mate veroorzaakt door 
eutrofiëringsproblemen. De zuurgraad van het 
water in de badzones van het IJsselmeer en de 
Randmeren is eveneens het gevolg van 
eutrofiëringsproblemen. 
Het water in alle badzones voldoet aan de 
grenswaarden ten aanzien van de opgeloste 
zuurstof, de oppervlakte-actieve stoffen en de 
faecale streptokokken. De vereiste waterkwali-
teit werd niet bereikt met betrekking tot de fae-
cale colibacteriën in 3 badzones in 1982,1983 
en 1985 en in 2 badzones in 1984. Salmonelle 
werden waargenomen in 3 badzones in 1982 
en 1983 en in 2 badzones in 1984. 
4.4.2. Badseizoen 1986 
Zoals voor de voorgaande badseizoenen was 
de doorzichtigheid onvoldoende in een groot 
aantal badzones en de grenswaarde voor de 
pH werd overschreden in de streek van het 
IJsselmeer en de Randmeren. De grenswaarde 
voor opgeloste zuurstof en faecale colibacteriën 
werd overschreden in een enkele zone. Het 
zwemwater in alle zones beantwoordde aan de 
vereiste kwaliteit ten aanzien van de faecale 
Streptokokken maar de aanwezigheid van sal-
monellae werd waargenomen in 2 badzones. 
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Tabel 2.1 : Normen waterkwaliteitsdoelstel ling zwemwater (vervolg) 
1. Overschrijdingen van de norm als gevolg van de natuurlijke gesteldheid van de bodem en 
de invloed daarvan op het water worden niet beschouwd als overschrijding. 
2 a. De onderzoeksfrequentie kan per parameter worden teruggebracht van 10 tot 5 indien : 
1° onderzoek gedurende de twee voorafgaande jaren heeft aangetoond dat de desbetref-
fende norm geen enkele maal anders dan als gevolg van uitzonderlijke weersomstandig-
heden, of uitzonderlijke hydrodynamische omstandigheden zoals die afgeleid kunnen 
worden uit hoge gehalten aan gesuspendeerde stoffen, is overschreden, alsmede 
2° redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de norm niet zal worden overschreden. 
2 b. De onderzoeksfrequentie kan beperkt blijven tot één indien: 
1 ° onderzoek heeft aangetoond dat de waterkwaliteit aan de kwaliteitsdoelstelling voldoet, 
alsmede 
2° geen afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in het water gebracht worden, 
alsmede 
3° redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zodanige stoffen niet in het water zullen 
worden gebracht. 
2 c. Indien sprake is van een verslechtering van de kwaliteit van het water ten aanzien van een 
parameter, dient aanvullend onderzoek plaats te vinden ten aanzien van die parameter. 
3. Indien er aanwijzingen zijn dat de waterkwaliteit ten aanzien van een parameter niet aan 
de norm voldoet, dient onderzoek plaats te vinden ten aanzien van die parameter. 
4. Indien verslechtering van de waterkwaliteit wordt vermoed ten aanzien van deze parame-
ters, dient terzake onderzoek plaats te vinden. 
5. Indien niet bekend is door welke oorzaak de norm wordt overschreden, dient het onderzoek 
plaats te vinden ten aanzien van de parameters: algenbiomassa, organisch gebonden 
stikstof, ammonium, nitraat en fosfaat. 
Tabel2.1 : Normen waterkwaliteitsdoelstelling zwemwater (vervolg) 
Voorschriften ten aanzien van de toetsing 
Met het oog op de beantwoording van de vraag of aan de kwaliteitsdoelstelling is voldaan, 
dient te worden nagegaan of er overschrijdingen van de normen zijn opgetreden. Daarbij 
dienen niet te worden meegerekend overschrijdingen van de normen die veroorzaakt zijn door 
uitzonderlijke weersomstandigheden, of uitzonderlijke hydrodynamische omstandigheden zoals 
die afgeleid kunnen worden uit hoge gehalten aan gesuspendeerde stoffen. 
Bij parameters ten aanzien waarvan een gemiddelde of een mediaanwaarde is gegeven, worden 
de waarnemingen die zijn beïnvloed door uitzonderlijke weersomstandigheden, of uitzonderlijke 
hydrodynamische omstandigheden zoals die afgeleid kunnen worden uit hoge gehalten aan 
gesuspendeerde stoffen, niet meegerekend. 
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Hoek van Holland 
Ter Heijde 
Einde Zwarte Pad 
Wassenaarsche Slag 
Noordwijk 
Wijk aan Zee 




Figuur 3.1(b). NEDERLAND- BADSEIZOENEN 1982 TOT1985 
SITUERING MONSTERLOCATIES ZWEMWATERONDERZOEK 
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Badzone (conform RWKP) 
De Holle Poarte, Makkum 
't Soal, Workum 
Badpaviljoen, Hindeloopen 
Schuilenburg, Molkwerum 
Strandje bij Stavoren 
't Klif, Rijs 
Strand bij Urk ('87) 
Enkhuizer Zand, Enkhuizen 
De Hoge Graven, Oudemirdum 
Strand bij Lemmer 
Strand Jachthaven Buurtjes, Andijk 
Recreatieterrein Nesbos, Onderdijk 
Radboudbad, Medemblik 








Hoge Bijssel, Hoophuizen 
De Oude Pol, Nunspeet 
Harderstrand 
Strand Dolfinarium, Harderwijk ('90) 
Woldstrand t/z van Zeewolde 
Strand Horst, Ermelo ('90) 
Strand Nulde, Putten ('90) 
Erkemederstrand 







Strand bij Muiderberg 
Strand bij jachthaven Muiden 
Bemonste-
ringspunt 
1. IJ 2 
IJ 2 
IJ 2 





3. IJ 20 
IJ 20 




5. IJ 12 
IJ 12 
6. V1 
7. V 3 
V 3 
V 3 




9. V 6 




11. IJ 131 
IJ 131 








Tabel3.1 (c): Nederland — Badseizoen 1986 






















Zijkanaal B, Spaarwoude 









Stranden t /w Hellevoetsluis 
Werkhaven Hellevoetsluis 
Strand bij Moerdijk 
Oostvoornse Meer 
Rietplaat 
Noordergat van de Plomp 
Gat van de Kerksloot 
Zandstrandje bij Scharendijke 
Grevelingendam vanaf plaat Oude 
Tonge 















































Tabel3.1 (c): Nederland — Badseizoen 1986 












Badzone (conform RWKP) 
De Banjaard, Wissenkerke 
Anna Friso, Wissenkerke 
















Strand bij Borssele 
Promenade Breskens 
Strand bij Vlissingen 
Zwembad Sluis 
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1 . Documents provided 
Her Majesty's Government has supplied the 
Commission with five documents on the subject 
of water quality in bathing areas. 
The first three, under the title 'Information on 
bathing water quality, related to identified bath-
ing waters' were drawn up in the same format 
and relate respectively to 1983,1984 and 1985. 
Each report is in the form of a table, giving: 
(i) a list of the identified bathing waters, 
(ii) number of samples taken, 
(iii) results for two microbiological parameters, 
(iv) number of sample results outside the 
required limits, 
(v) a brief additional commentary. 
The fourth document, relating to 1986, provides 
information on a much larger number of bathing 
waters. The document is divided into four sec-
tions: 
2. Report on the bathing waters 
and their most significant 
characteristics 
2.1. Identification of bathing waters 
During 1983, 1984 and 1985, sampling was 
carried out in 27 seabathing waters. In 1986 
the number of bathing waters was increased to 
391. 
The bathing waters where sampling was carried 
out are listed in Table 2.1 (a) for 1983 to 1985, 
and in Table 2.1 (b) (by region) for 1986. 
2.2. Bathing season 
The bathing season lasts four and a half months, 
from 15 May to the end of September, every-
where except Northern Ireland, where it lasts 
from 19 May to the end of August. 
Section 1: 
summary table indicating the number of bathing 
waters not in conformity with parameters Nos 
1 and 2 (total and faecal coliforms), detailing 
the number of samples taken and the method 
of calculation. 
Section 2: 
a list of the identified bathing waters by district, 
mentioning those waters which satisfy the 
requirements of the Directive with respect to 
coliforms, as well as those cases where data is 
lacking or incomplete. 
Section 3: 
numerical data for Sections 1 and 2, in tabular 
form. These data are identical in format to those 
contained in the 1983,1984 and 1985 reports. 
Section 4: 
numerical data listed in tabular form relating to 
other parameters in the Directive. 
Note: 
These documents relate to seabathing waters. 
No information has been supplied about fresh-
water bathing areas. 
2.3. Sampling frequency 
2.3.1. Prior to 1986, 27 bathing waters were 
subjected to analysis or inspection, with sam-
pling carried out as follows: 
Table 2.3(a): Bathing seasons 1983-85 
Sampling frequency 
Total samples taken 




















Maintaining fortnightly sampling requires tak-
ing 12 samples for each water. This was 
achieved everywhere except at Margate, Tor-
quay (Oddicombe, Meadfoot, Torre Abbey), 
Paingnton, Broadsands, Newquay (Fistral, 
Towan). In these waters reduced sampling was 
adopted by the United Kingdom authorities, as 
permitted by footnote (1 ) of the Annexe to the 
Directive. 
2.3.2. In 1986, 320 sampling points were sub-
jected to analysis and inspection at a frequency 
equal to or above the frequency provided for by 
the Directive, another 159 were subjected to 
partial examination, and 12 were not examined 
E 
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at all. In certain bathing waters, samples were 
taken at more than one sampling point. 
A list of these sampling points (by competent 
authority) is given in Table 2.3(b) attached. It 
should be noted that each water can have from 
1 to 4 sampling points. Results for 1986, the 
only year during which the expanded pro-
gramme was applied, are summarized in Table 
2.1(b). 
2.4. Parameters analysed or inspected 
2.4.1. 1983 to 1985 bathing seasons 
Analysis or inspection for total coliforms (Direc-
tive parameter No 1 ) and faecal coliforms (2), 
mineral oils (8), surface-active substances (9) 
and phenols (10) was carried out for all bathing 
waters. 
Analysis or inspection for the remaining par-
ameters (4, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 ) was carried 
out in varying extents for the different waters. 
Details of these measurements or inspections 
are provided in Table 2.4. 
2.4.2. 1986 bathing season 
The following parameters were the subject of 
























The first two parameters were analysed in every 
case. 
1986, it is not possible to draw up a table 
of the general development of the quality of 
seabathing water from 1983 to 1986. Table 
2.3(b) lists the sampling points examined in 
1986 (grouped by water authority) and their 
conformity with the mandatory I limit values 
relating to the parameters analysed or 
inspected. 
In assessing conformity, the Commission 
applied the provisions of Article 5.1, which pro-
vides that 95 % of samples should meet the I 
limit values of the Directive. 
Table 2.3(b) summarizes the results by region, 
and is limited to the microbiological parameters 
(Nos 1 to 5). In this table we have distinguished 
between those sampling points for which com-
plete sampling was effected, those points for 
which only partial analysis or inspection took 
place, and those where no sampling was carried 
out. A monitoring campaign is considered com-
plete when at least 12 samples have been taken 
(8 in Northern Ireland, where the bathing sea-
son is shorter), with the option of reducing this 
number by half, as provided for by the Directive, 
when the results for the previous year have been 
in conformity. Compliance with the limit values 
for the microbiological parameters is shown for 
1986 on map 2.6. 
3. Conclusions 
3.1. Increase in number of resorts 
The number of reporting bathing waters 
increased from 27 to 391 in 1986. Concurrently 
the number of sampling points rose from 27 to 
491. 
3.2. Development of monitoring 
Although the monitoring programme is in con-
formity with the provisions of the Directive, it 
was only possible to apply it partially in 1986. 
Out of 491 sampling points, 169 (34.4 %) were 
only partially monitored (samples and/or analy-
sis), and 12 areas (2.4%) were not monitored 
at all. 
2.5. Analysis and inspection methods 
The UK has not provided any information on 
the analysis or inspection methods used. 
2.6. Results of the analyses and 
inspections 
Given the fact that the number of bathing 
waters examined increased from 27 to 391 in 
3.3. Development of conformity 
of bathing waters 
Given the fact that the number of bathing 
waters increased from 27 to 391 in 1986, no 
trend in the conformity of waters can be 
reported. 
The I limit values for the microbiological par-
ameters were observed in 1986 at 211 sampling 
points out of 478 (44.1 %). 
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Table 2.1(a): List of bathing waters for which data were recorded in 
1983.1984 and 1985 
1 - Bournemouth (Dorset) 
2 - Bridlington (Humberside): North Beach and South Beach 
3 - Christchurch (Dorset) 
4 - Margate (Kent) 
5 - Newquay (Cornwall): Fistral Beach and Towan Beach 
6 - Paignton (Devon): Broadsands Beach, Goodrington Beach and 
Paignton Beach 
7 - Penzance (Cornwall): Sennen Beach 
8 - Poole (Dorset) 
9 - Ryde (Isle of Wight) 
10 - St Ives (Cornwall): Porthmeor Beach and Porthminster Beach 
11 - Sandown (Isle of Wight): Esplanade Beach and Shanklin Beach 
12 - Scarborough (North Yorkshire): North Bay and South Bay 
13 - Southend-on-Sea (Essex): Thorpe Bay Beach and Westcliff Beach 
14 - Swanage (Dorset) 
15 - Torquay (Devon): Meadfoot Beach, Oddicombe Beach and Torre Abbey 
Beach 
16 - Weston-Super-Mare (Avon) 
17 - Weymouth (Dorset) 
Table 2.1(b): Bathing season 1986 — summary table by water authority 
Water authority 
Scotland 
Northumbrian Water Authority 
Yorkshire Water Authority 
Anglian Water Authority 
Thames Water Authority 
Southern Water Authority 
Wessex Water Authority (South Coast) 
South West Water Authority 
Wessex Water Authority (Bristol Channel) 
Welsh Water Authority 
North West Water Authority 




























































































Wessex WA (South Coast) 
South West WA 
Wessex WA (Bristol Channel) 
Welsh WA 
North West WA 
Northern Ireland W. Service 






































































































































Ryde (Isle of Wight) 
St Ives (Cornwall) 
Porthmeor Beach 
Porthminster Beach 
Sandown (Isle of Wight) 
Esplanade Beach 
Shanklin Beach 































































































































* Indicates sampling on at least one occasion. 
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DANMARK- BADEVANDSKVALITET 1966 
PARAMETRE 2 (FÆKALE COLIBAKTIERIER) 
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LE SYMBOLE t) INDIQUE QU' IL EXISTE 
PLUSIEURS POINTS DE SURVEILLANCE 
DANS UNE M E M E COMMUNE 
ixi NOMBRE DE POINTS­ POUR QUALITE 
DE CHAQUE POINT VOIR LISTE CI ­JOINTE 
L IMITE DE PAYS 
: L I M I T E DE REGION 
:L IMITE DE DEPARTEMENT 
. MENDE PREFECTURE 
. FLOREAC :SOUS­PREFECTURE 
BASTIA 
0 ' OLFRON 
^ ^ 
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D E P A R T E M E N T 
CHjWAGNE-ARDENNE 
52-HAUTE-HARNE 
­ BUZANCY • • 
- CHARLEV1LLE-MEZIERES I C 
- DOUZÏ 0 0 
- GIVET • • 
- LE CHESNE 0 0 
- LES » . « U R E S C O 
- SEDA» 0 0 » 
REGIO* : CHAMPAGNE 

























HESNÏL SAINT PERE 
GERAUDOT 
ESSO'iES 
LES RI CE I'S 
BAR SUR SEINE 
ChAFPES 




MERï SUR SEINE 
FùHiLLi s U . SEINE * • 
PONT SUR SEINE 
NOGEN! SUP. SEINE 
FONTAINE 
BAR SUF. ALBE 
DOLAN-JùURT 
B R I E N N E LA VIEILLE 
EPftuNE 
ARCIS SUR AìiBE 
« A P R E S i.E PETIT 
PLANCÏ L'ABBAYE 
B O U L A G E S 
FAISi-COSUÜN 
REGIUN : CHAMPAGNE-ARüENNE 










CHüUlLLÏ • 0 
COMI ANS SUR SEINE 
CONNANTRE 
CIFEAUHÜM' CHAMrAUÜERT 
GIVRi EN AROuNNF 
SAINTE MARIE WJ LA.-NI i ISE 
MAkCILLï SUK SEINE 
MAREUIL LE HC*! 
Rift IC* LORRAINE 
DEPARTEMENT : 5/-HOSELLE 
ABhtS'HVILLtR 
ANC; SUR OSELLE 
A Ri,ANC ï 
ARS SUR MUSELLE 
Ar SUR MUSELLE 
BAtkENTHAL 




CATTRNuM u V 
GuNDRR/.ANGR 
. ; R , . S Ì E N U U , N 
H A ' ^ J N D A N G E 
BAMbACH 
H A S P E L ^ - V I I E I T 









PUTTELANCE I ÌUA LACS 
REMERiNC l.ES PUT 
Ri'TTEL <j u 
RHüUES 'J J 
SAINT uil I h IN 
SARRALBE 
SARREBuURG 
S i t u e r LES BAINS 
STÌJRZELBRUNN 
TR'ji's F O N T A I N E S 
VuLòTkuKF 
HALSC'HEÏC 
K I L Ü R W A U ) 
ELANCE 
.— REGI« : LORRAINE 
DtFAüTüiarr . SS-MSUSE 




CHAENl SUS HEUSE 
slil. 'AÏ 
6ÓN«EE Ld wjEv'EE 
ARC EN BAiìRùIS 
6RAUCCUET X O 
CHARMES LES LANGEES 0 
HARHES3E 
- CHOIuhES 0 U 0 
- ECLARO» X X 
- EAÏL LA ÏOkET 
FRESNOY EN BASSIGNY 
I FSONCLES 
i ■ JOiNVILLE 
- l'EIGNEY 0 « 
REVNEL 
■ SAINT-CIERGUES 0 0 X 
- VAUX LA DOUCE 
- VILLARS SANTÉNGGE 
i - VILLEOUSIEN 0 0 
- VOUECOURT 





53 - COHIEIS50« 
Si - LV3LCÜN 
Li - IRL LE SEC 
S3 - HEUBICOURT SOOS LES COTES C { 
M - MAEVTLLE 
55 - NONSARD-LAHARCHE C 0 X 
56 - SOMHEDIEUE X 0 
5? - TKIERVILLE 
REGION : LOKRAINE 
DEPARTEMENT : 88-VOSGES 
58 - XONRUPT-LONGXMER » u 
S5 - MOHIZËCOURT 
oG - GESARDMER 
SI - CHAUMOUSEY û 0 
6. - SANCHEÏ 
l ì - CONTEÏXEVTLLE 
6« - ETIVAL CLAIEEFONTAIHE 
REGION : LORRAINE 
DEPARTEMENT S4-KÉUR1HE ET «OSELLE 
nS MESSE IN 
^ - CRlPRufiT 







FLAVIGNi' SUR M-JSELL 




'5 - AlNCt'RAÏ 
lh - MARRON 
7 7 - PIERRE PERCEE K K 
78 - GE/CONCOURT 
79 - XIRÜCOURT 
80 ■ GELACOURT 
Öl - BURES 
ti2 BLAHuNT 
REGION ■ CENTRE 
DEPARTEMENT III CHER 
AriGÏNT SU SAULDRE 
..A . ^ .FFiSE L'ANGUE 
NEliïl S. l BARAiViEoN 
I . E N O I F R 
.-AIM sAl'UR 
BEsSAlS LE FFOHENTAl. 
CHATEAUHEIll.ANT 
















2.2-COTES DU NORD 
REGION CENTRE 
DEPARTEMENT : 28 EDRE ET LOI« 
l b CulIk'.TLLE SUR EURE 
! CLoi 'Fs S i « LE LOIS 
REGION : CENTRE 
DEPARTEMENT : 36 INDRE 
JHAI'EAURuUX 
'En . i . t 'Ni 
L'i... t.­ RAf.: 'M 
LINGE * • 
MAKiLAi .K 
MKl'it'RtS cN­cr 
NK'i­, Ï : ;A IN I " SE 
NN 
'JL 
^3 - V ; L L : E R S - A U - B O U : N 
­ 3 ­ LARGA:' 
^ - A Z A Ï - S U R - I N D R t 
- 5 - G.HAnkiiRG-SUR-lNCRL 
4D - ^ ' T S A L o N 
-■ - 'LÏINGti 
« - :LE-BUÜCHARL 
»G ■ K>U:A! 
53 - KARCl^ LÏ-sLlfi-'. LENHE 
51 - I'3EURES-5UR-GREUS-
53 - EASJG« 
REGION : CENTRE 
DSPARTEMHTT : 4I-L0I« ET CHE« 
53 ■ 3HISSAÏ EN TuURAiNE 
3» - L»Ai 
53 - WONtOIRE SUR L L G R 
5 6 - »ONTRICHARD 
5 3 ■■ HUIDE5 
58 - Null.AN LE H1Z.E1.IER 
5 3 - LE PLESSIS UjRIN 
60 - PRUNAI CASSEREAC 
61 - SELLES SUR CHER 
n2 - SAINT AIGNAN O i. 
65 - V1LLEER.ANCHE SUR CHER 
n« - ViNEUIL 
REGION CENTRE 
DEPA«Ta(ENT : AS-LOIRET 
j r l l . i 
MhL^hsi 
. I L E . M«I ■(. 'if J'.-UU 
REGION : CENTRE 
DEPARTEMENT : il INDUE ET LOIRE 
51 CANDIS SAINT-MARTIN 
13 CH1S3EAUX 
'.J ■ 5AVUNNIERE5 
14 - tlCllIHGlIEIL 
!l - CHATEAU LA VALL1ERE 
h ■ CHEBILLE-SilR INDROIS 
i l N E l i ï i - L E - R u i 
iA - N01I3IÌ.LY 
<-i - RILLE 
j u ■ SAINTE-CATHtRINE-DE-FIERBE 






3 1 - GUERET 0 G 
­ . ­ Li.ISSAT 
' 3 ■ «ARSAC 
5» ■ NÛTH 
33 ­ PEÏRAI LA »GNIERE 
3o - RcïERE DE .'ASSInERE K.Ò H O 5(5 
5 ; - SAIN! «ARC A LcliBAUD 
58 ■ SAINT 0RA1XAK OE CHIBOUZB 
5G SAINT VAURÏ 
60 - SARDENT 
6 1 - LE CüflPAS 
62 LE DONZEIL 
63 - SAINT AGNANT PRES CROCO 
REGION : LIHOUSIN 







































- BEAULIÈU SUR DORDOGNE 
- EElNAT 
- EUGEAT 










- LA ROCHE CAHILLAG 
- L I G I N I A c ' S « 
LISSAC SUR CÙUÎE 









SAINT-GEEHAIN LES VEIGNESS 
SAINT-MARTIAL ENTRAYGUES 
SAINT-PARI«.«* L'ORIIGIER 




DEPARTEMENT : I9-CREUSE 
i y 
KU' 





■ SARROUX U Ä 
SEILhAC 
­ SERViERES LE 
SvnNAC 







- H C N T B E L L E T 
■ S A I N T E U S E E i 
■ SAINT POINT 
REGION : BOURGOGNE 
DEPARTEMENT : 89- ÏONNE 
5 . ­ 3ANLAY u • 
r - T.jNNiRfE 
56 - R^FEEi 
: - SAiilT FL.ktNTIN 
5r - BklEN-jN-SlJï-ASHANGuN 
35 - 5ERHÌZELLES 
n.. - AÈ.-ï-SB-GljRE 
65 - MuNTfEAi. 
c - Nui'ERS 
6« - CHABLIS 
r5 - CJULANGES-S! IF -Y5«NF 
66 - CHATEL-CENSuIR 
c7 - HERRY-SUR-ïuNNE 
68 - HAiLLi-LA-VlLLE 
65 6AZARNES 
70 - Ï1NCELLES 
"'1 - GKAHPS-51IR-ÏÇNNE 
75 - MONETEAU 
73 • AFPOIGNÏ û u 
'A - BASSON 
7 5 - BONNARD 
76 ­ H1GENNES 
' " ­ J5GGNY 
78 ­ 3EZÏ 
i - sAlNI-IULiEN DU SAUL! 
o" ÏILLENEUVÎ-SUR luNNF 
»! - ETÌ5N5 
65 ■ S«iNT-HAR'iI»-SUR->.i'HfflE 
: 3 ■ SAINT FARGEAG 5 '. 
■ LE GAMBOUT 





■ HUF FE BRETAGNE 
CAUREL 
SAINT 'lELVEN 
SAINT ANDRE DES EAUX 
REGION : BKITAGNE 
DEPARTEMENT : 3 5 - I L L E ET VILAINE 
GAEL 
■ G-5'5NE 




■ P i p R l A C 
- FENNES 0 t 
■ SAINT GILLES 
BAIN DE BRETAGNE 
vESSÙN SEV1GNE 
■ LA CHAPELLE ERBREE 
■ NEUERES SUR COUESHOti 
- CHATEAUGISON 




REGION : BDETAGNE 






NuYAL p 5 ^ T i V Ï 
FLURERLI» 
PS I t i AG 
ROHAN 












155 - LE MALZIEU 71LL 
166 LE BUISSON 
15.' ■ NAOSsAC 





.AJUKNIA , i 
■ ANSIoHAN 0 . 
S A I N T PAUL DE F E N O U I U I 
- L E S o U E S D E 
S A I N T ARNAC 
- i'ARAHAN'i o 
RASIGUERFS 
■ F L A N E Z E S 
- LATOUR DE FRANCE 
- ESTAGEL 
ESPISA DE L'AGLY 
- TOREE! LLE5 
HAORY 
- TAUTAVEL 
ESPIRA DE CONELENT 
- VINCA 0 o O 0 
LE SOLER 
- VILLENEUVE DE LA kAHÛ 
LES ANGLES 
- AMBAZAC 
- BEADM3NT DU LAC 0 0 
- BESSINES 
- BONNAC LA COTE 
- BÖ3AIE0F 
- CHAILLAC 





- LADIGNAG LE LoNG 
- CROHAG 




- LE PALAIS SUR VIENNE 
- PEÏRAT LE CHATEAU » G 
- RAZES 
- RCX3HECHOUA8T 
- SAINT GERHAIN LES BELLES 
- SAINT HILAIRE LES PLACES 
- SAINT LAURENT SOS GORRE 
- SAINT LEONARD DU NOBLAT 
- SAINT MATHIEU 
- SAINT PARFXXJX 
- SAINT SYLVESTRE 
i - SAINT YRIEIX LA PERCHE 
- SUSSAC 
- NEDDE 
- SAINT LAURENT LES EGLISES 
- CHAMPSAC 
- CHATEAU CHERVIX 
- LA CROI5ILLE SUS BRIANCE 
REGION i LIMOUSIN 
DEPARTEMENT 23-CREUSE 
36 - FELLETIN 
37 - A0BÜSSON 
58 - ANZEHE 
35 - LE BOURG D'HEM 
VJ - LA CELLE DONCISE 
«1 - CRGZANT 
i2 - AUZANCES 
»3 - AZERABLES 
M - BUSSIERE DUNOISE 
45 • CHENERAILLES 
4b - CHAMPACNAT 
4/ - CHATELUS HALÏALEIX 
«8 CHATELUS LE HARCHEIXÏJ1 
49 - FAUX LA MONTAGNE » S 
REGION : AUVERGNE 
DEPAETEMENT : 01) ALLIER 
COmUNE : 
1 ■ EBREUIL 
s - FERR1ERES SUR SICHoN 
1 - 15LF ET BARDAIS 
4 - FREHILHAT 
6 - SAINT BONNFT-THÜNCAIS 
TH10NNE 
TRE7.ELLES 
' - VI CH'I 
9 ■ VIELIRE 
REGION : AUVERGNE 
DEPARTEMENT : 15-CAJtIAl 
II) • LANoBRE 
i l - IREHOUILLE 
1_ HENET 
15 HAURIAC 
14 ■ rLEAUX 
15 - SACAFELLE' VIE.SCAHP 
16 ■ FERS 
1" 3AIN5 GERONS • o 
15 - SAINT ETIENNE CANTALES 
14 .."AsSANIDl'ZE H u 
511 - V1E1I.LEVIF 
51 LAD1NHAC 
23 ■ 5ALVINET 
5:' LoUBARLSSE 
3.4 - FAÏEROU.ES 
REGION : AUVERGNE 
OEI'ARTENHT : 43-HAUTE-lOIRE 
25 - C0I1E0N H • « 
sb ■ VILLENEUVE D'ALLIER S(J( 
. 5 ■ 50LIGNAC SUR LOIRE 
28 CoSTAROS 
29 - SAINT FAULTEN 
m PA1ILHAGIIET 
U LE MONASTIER SUR GAZEILLE 
• LAVOI.ITE CHILHAC 
' i LANGEAG 
.4 10LLIANGES 
15 - GCODET « « 
y ■ COSSAC SUR LOIRE 
:■' - CHILHAC 
. - - CHA'.AGNIAG LAFAYETTE 
34 3HAHPAJIAC LE VIEUX 
. 0 - LE CHAHboN SUR LIGNON 
«1 - i.A CHAISE DIEU 
-.2 - ALLEGRE 
»5 - BREVES CHARENSAL 
. . . - BRloUDE 
4- - AUREC SUR. LolS.E %H% 
46 ARLRHPDES 
RECION : LANGUEDOC-ROJSSILLON 
DEPARTEMEKT : 34 HERAULT 
COMMUNE : 
51 LA SALVETAT- SUR-AG08T 0 1 0 0 
52 - COLGMBIERES-SUR-ORB 
55 - PUISSERGUIER 
54 - CAZILHAC 0 • 
55 - UROUUS • • 
56 - SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS 
5.' - BIUSSAC • « 0 
58 - CAUSSE-DE LA SELLE 
55 - SAINÎ-JEAN-DE-FOS 
rai - ANIANE 0 0 
61 - GIGNAG • ï 
62 - CAHET 
63 - ASPIRA« 
64 - BELARGA 
65 - CASTELHAO-DE-GUERS 
66 - SAINT-THIBERY 
6 7 - MONS t 0 
68 - OLARGUES 0 • 
69 - CEYRAS 
70 CLAPIERS 
71 - ROSIS 
~2 - 5AINT-GESVAÏS-SUR-HASE 1 t X 
73 - ÏILLENAGNE 
74 - JOVIGNAC 
75 - LE BOSQUET D'ORB 
36 - LUNAS 
77 - LA TOUR-S0R-0RB 
78 - BEDARIEUX 1 « 
79 - HEREPIAN 
80 - LAMALOU-LES-BAINS 
81 - VIEUSSA« 
82 - ROOUEBRON 
83 - CESSE*» 0 0 
84 - THESAN-LES-BEZIERS 
85 - MARAUSSAN 
86 - BERLON 
87 - SAINT-CBINIAN 
88 - VTLLETELLE 
89 - HARSILLARGUES 
90 - AVENE 
91 - CEILHES-ET-BOCOZELS 
92 - LE SOULIE 
93 - OLONZAC 
34 - CLERHONT-L'HERAULT 
95 - LIAOSSON 
46 - o c r a 
97 - CELLES 
58 - LODEVE 
93 - PREMA« 
100 - GABIAN 
101 - LA BOISSIERE 
102 - CLARET 
103 - HAS DE LONDRES 
104 - SAINT HATHIEU DE TREVIERS J H Ä 
REGION : BOURGOGNE 
DEPARTEMENT : 21-COTE-D'OR 
COUINE : 
I - ARCEAU 
2 - ARNAY LE DUC 
3 - AUXONNE 
4 - BEAUHE 
5 - CESSEÏ SUR TILLE 
6 - CHAZILLY 
7 - CORCELLES LES ARTS 
B - DAMPIERRE ET FLEE 
9 - GENLIS 
11 - GLMO« 
12 - GROSBOIS EN MONTAGNE 
13 - LAHARCHE SUR SAONE 
14 - LECHATELET 
15 - MAGNY SUR TILLE 
16 - MARGEN« 
17 - MERCEUIL 
13 - M0LE3HES 
19 - MONTICNY LES BEAUNE 
20 - NÒLAY Idont C1REY! 
21 - FAGHY-LE-CHATEAU 
22 - Î55NTAILLER SUR SAoNE 
2.3 - FoNT ET MASSENE 
24 - PREHEAUX-PRISSEY 
25 - RIEL LES EAUX 
26 - SAINT JEAN DE LOSNE 
27 - SAINT HASTI» DE LA MER 
28 - SEURRE 
30 - THORY 
31 - VANDENESSE E« AUXoIS 
REGION : BOURGOGNE 
DEPARTEMENT : 71-SAONE ET LOIRE 
32 - ANOST 
33 - AUTUN 0 0 
34 - COUCHES 
55 - ECUISSES 
36 - EPERVANS 
37 - EPINAG 
38 - FRE'TTERANS 
39 - LAIVES 
40 - LOOHANS 
41 - MONTCEAUX L'ETOILE 
42 - SAINT NiZIER SUR ARR0UX 
. 3 - SANCE 
44 - TORGY G 0 
45 ■ ToUkNUS 
»b - VARENNES LES HACCII 
4 ' - VERDUN SUR LE DC33B3 
40 - HAGoN I 0 
. 9 - ESSERTENNE 
50 - LE BRE'UIL 
REGION : LANGUEDOC-ROUSSILLGft 
DEPA8TEME1CT : 30-GARD 
COMMUNE: 
105 AVEZE 
106 LE VICIA« t t 
107 SAINT ANDRE DE MA.IENCOUI.E )» g 
108 - SUMENE 
109 SAINT JULIEN DE LA «EF 
I l o - SAINT LAURENT LE MINIER 
111 - SAUVE 
112 - SOHMIERES 
113 - SAINT LAURENT D'AUGOUZE 
l i 4 - LASALLE 
115 - SAINT ANDRE DE VALB08GNE 
I I b - SAOMANE 0 » 
113 SAINT JEAN 00 GARD 
HA - COMES 
119 - T H O M S 
154 - ANDUZE • 0 o 
121 - CARDE! 
122 - HIAl.EI g 0 
i n - BSAHOUX LES TAILLADES G o 
U 4 - CEHDRAS o K 
i s 5 - NEES 
i i r . - COLLI AS 
i „ . ' - REHoliLINS 
1.78 - GENoLHAC 
124 - CHAHBGRICAUD 0 « 
1 10 - LE GHAHBGN 
111 - PEYREMALE 5 o 
132 - BE5SEGES 
133 - GAGNiERES 
134 - LE MARTINET 
135 SAINT JEAN DE VALERISCI.E 
136 - SAINT AMBRGIX 
137 - ROCHEGUDE 
138 - MEJANNES LE CLAP O C » 
119 - SAINT ANDRE' DE ROTEPERIUIS 
140 - GOUDARGUES 
141 LA ROGUE SUR CEZE 
142 - BAGNOLS SUR CEZE 
143 - VALLABREGHES 
SEC RM : IHHGIIFDCi: ROUSSI L U * 
DEPARTEMENT : «-LOZERE 
144 - LE PONT DE MONTUERT 
I 4 6 - BEDOUES 
146 - FLORAS 0 0 0 
i - 7 ■ ISPAGNAC 0 1 
i 46 - ÓUEZAC 
1.9 - HONTBRUN 
150 ■ SAINTE ENIMIE 0 C J 0 
131 - LA MALENE 
152 - LES VIGNES 
153 - BAGNOLS LES BAINS 




50 - LA TESTE 
51 - HOSTENS 
52 - BLASEMON 
53 - LAROÙUE 
AQUITAINE 
33-GIRONDE 
REGION : AQUITAINE 






























AUREILHSH 0 0 
AZUR 0 01 
BISCARMSSE 0 0 0 0 0 0 0 
BROCAS LES FORGES 





PARENTIS EN BORN 0 G 0 
SAINT PfiUL LES DAX 
SAINT VINCENT DE PAUL 
SAINTE EULALIE EH BORN 
SANGUINEI 0 0 
SEIGNÖSSE 
SOUSTONS 0 0 












































SAINT AÏTOIBE DE EICALBA 
SAINT ETIENNE DE VILLEREA 
SAINT SESNIN 
SAUVEIEURE LA LEMAHCE 
LE TEMPLE SUR LOT 
REGION 
DEFARTE1ŒNT 
ILE DE FRANCE 
/ / - S E I N E ET MARNE 
B o l s LE ROI 
B01SSIS25E LE ROI 
CANNES ECLUSE 
CHAHPS SWR MARNE 
DAMMARIE LES LYS 
LA GRANDE PAROISSE 
HERME 
JABLINES S 0 
SAINT RÏMY DE LA VANNE 
SAINT SAUVEUR LES BRAY 






ILE DE FRANCE 
78-YVH.INES 
- LES BREVIAIRES 
­ HôiSSoN 0 u 
- SAINT AIRNUOLT EN ÏÏELINES O 0 
- VERNEUI l SUR SEINE • 0 
REGION 
DEPARTEMWT 










- VIRY-CHATILLON GRIGNY 
REGION 
DEPARTEMENT 
ILE DE FRANCE 
95-VAL D'OISE 























































USTA8ITZ • I 
SAINT 3EAN PIED DE PORT 
SAINT ETIENNE DE BAIGORRY 
SAINT MARTIN D'ARROSSA 
BIDARRAY 
ITXASSON 


























































GREFFEIL 0 0 




SAINT HARTIN DES PUITS 
SAINT PIERRE DES CHAMPS 
LACHASSE I 0 
RIBAUTE 
CAMPLONG D'AUDE 
BIZE MINERVOIS 0 G 
HEREPEESSET 
SALLELES D'AUDE 0 0 0 
SOULATGE 
CUCUGNAN 





VILLESEOUE DES CORBIERES 0 
PORTEL CBES 0 0 0 » 
SAINT LAURENT DE LA CABRER 
MONTGAILLARD 
TALA1RAN 0 0 
FLOUEE 
RENNES LES BAINS 
FEYROLLES 
GONSTAUSSA 





























■ B I T T E N D E M 
- I L L K I R C H - G R A F F E H S ! 
ROSENHEIM 
- LAUTERBGURG 
- i.EMBACH O « 
- OFFENDORF 
PLoBSHEIM 
- R E I C H S T E N 
- ROESGHUOOG 0 X 
- SHOENAU 
- SELTZ 0 0 
■ STRASBOURG 
- LA «ANTZENAU 0 X 
UITTISHEIM 
REGION : ALSACE 





LABERGEMENT SAINTE MARIE 
HALBUISSON 
»3NTPERREUX 
OYE ET FALLET 
SAINT HIFPOLYTE 








BRCGNARD 0 0 
OSSELLE 
REGION : FRANCHE-OTITE 
DEPARTEMENT : 3 9 - J U R A 
1 6 - FONTENO 
1 7 - MARICNY 
1 8 - CLAIRVAUX L E S LACS 
19 - LE FRASNOIS 
20 - LA TOUR DU MEIX 
2 1 - ORGELET 
22 - MAISÛD 
23 - CHANCIA 
24 - BELMONT 
25 - PARCEY 
26 - DOLE 
27 - PETIT NOIR 
REGION : FRANCHE-COMTE 
DEPARTEMENT : 70-HAUTE-SAOME 
26 - CHAMPAGNE» I 0 
29 - R i o ; 
30 - VAIVRE-ET-MONTOILLE 
51 - PORT-SUR-SAONE 
PAY-SUR-SAONE 
Js - AUTET 
34 - CRAY 
35 - VILLERSEXEl 
36 - CHASSEÏ-LES-MONTBOZON 
37 - MONTBOZO» 
3B - VORAY-SUR-L'OGNON 
39 - HARNAY 
40 - HONTAGNEY 
41 - PESMES 
52 
- ANGOISSE 
- BEAUMONT DO PESIÜORD 
- BIRO« 
- CORNAC DE CURCON 
- CHATEAU L'E'VEÓUE G 0 
- FosSEMAGNE 
- HAUTEF0RT 
- LA JEMAYE 
■ - MARSALES 
- MILHAC DE NONTRoN 
- HONIREM 




' - FRAIS DU FEEIGoRD 
- ST AHAND DE VEGST '- ■ 
i - ST ACUILIN 
- ST ESTEPHE 
- ST FEUX REILHAC ET MORTE 
- ST GENIES H 0 
1 - ST REMY 
1 TAMNIES 
. - VIEUX HAREUIL G H 
- VILLEFRANGE DU PER [GORD 
' - LISLE 
- TOSCANE ST APRE 
1 - ST AULAYE 
- ST ASTIER 
- S I LEON/L'ISLE 
- »EUVIC 
: ­ ST C'I'BRANET 
- MASG1LLAC ST Q U E N T I N 
: - B U S S E R O L L E S 
- CA20ULES 
' - ST JULIEN DE LAMPJN 
- CARSAC AILLAO 
' - Vi TRAC 
- CENAC ET ST JULIEN 
- LA ROUIE GAGEAG 
- V'EZAC 
' - SEGRAC EN FEREGcRD 
- GOUX ET BIGARoOCE 






- HOURTIN O 0 






42 - SERMAMAGNY 
43 - PETITEFONTAINE 











CHORGES 0 G 0 0 0 
PRUN1ÉRES 0 0 
Pill SARIERES 
SAVENES LE L m o o 1 




0 4 - A L P E S DE HAUTE-PROVENCE 
: - B E A O . E Z E E 
1 - THoSAMÉ-HAOTE 
: - LA MURE SOP Ar.GENS 
- SAINT ANDkE LES ALPES • o 
. - ANGLES 
SAINT JULIE« DU ÏERLX/N 
- CASTELLANE Û Û Û Û I O V I 
- ROUGON • j 
- MOUSTIERS SAiNIE MARIE O O G ) 
- SAINIE CROIX DU VERDON 0 0 0 
- HON'EAGNAC MOHTPEZAT 
- SAINT LAURENT DU VERDÖN G 0 
- ESPARRON DE VERDUN 0 0 0 
- GREOUX LES BAINS o « 
- SAINT VINCENT LES FORTS O 0 
- LA BREolE 
- BARSEME 
- FORGALGOIER 
- LE LAUZET.UBAYE C O 






- 2A CGNDAHlNE CHAIELAEL 




13-80UCHES DU RHONE 
86 - LA kiwUE-D'ANiHEfioN 
REGION : BHONE-ALPES 





GHAZEY-SUR-AIH t O 
- BLÏES • O 








- SAINT HAURICE DE BEINOSI 
ÏIsLERE'VESSOSÏ 
- DOR IA« 
AHB80NAY G O 
ANGLEFÛRT 
BALAN 


































THUEYIS • • 
MEÏRAS 0 t 0 O 
LALEV'ADE-D'ARDECHE 0 • 











REGIO« : POITOU-CHARENTIÏS 
DEPARTEMENT : 1 M H A R R X T E 
COMMUNE : 
1 - AUBETERRE SUR DRONNE 
2 - BROSSAC 
J - CHATEAUNEUF SUR CHARENTE! 
4 - ECURAS 
5 - JARNAC 
6 - HARSAC 
7 MOBIIGNAC-CHARENTS 
8 - RIOUX-MARTIN 
9 - ROUSSIBES 
10 - SAINT-YRIEIX SUR CHARENTE 
11 - VARS 
REGION : POITOU m U E N T T S 
i z - JON2AC 
14 - SAINT -AIGOLIH 
REGION : POITOU-CHARENTES 
DEPARTEMENT : /9-DEUX-STVRESA 
15 - ARGEN7ON-CHATEA0 
16 ■ CELLES SUR BELLE 
1 ' - CHERVEUX 
16 - NIORT 
19 - VERRUYES 
REGIO« : POITOU-CHARENTES 
DEPARTEMENT : E» VIENNE 
2 0 - ARCHIGNY 
21 - AVAILLES LIMOUZINE 
2 2 - AYRON 
2 3 - BONNES 
2 4 - CHAUVIGNY 
2 5 - L ' I S L E JOURDAIN 
2 6 - LAIHUS-ST REMY 
2 7 - LUSIGNAN 
2 8 - MiLLAC 
2 9 - MONCOBIOUR 
30 - HOUSSAC SUR VIENNE 
31 - LA PUYE 
52 - GUEAUX 
: 3 - LA ROCHE POSAT 
35 - SAINT CYR 
j b - SAINT SAUVEUR 
J 8 - SAINT PIERRE DE HAILLE 
3 9 - SANXAY 
4 0 - VALDIVTENNE 
4 1 - Ï T V O N N E 
REGIO» : PROVENCE-ALPES-COn D'AZUR 














- HONTAUR0DX 0 0 
- IANNER0N 0 0 
- ADRETS DE L'ESTEEEL 
- AIGUINES 
- SALLE SUR VERDUN 0 G 0 0 
- BAUDUEN O O G O 
- SAINT JULIEN 
- ARTIGNGSG SUR VERDON 
- MONTMEYAN 
- VINON SUR VERDO» 
- S Å L E R N E S 
- LA RCXMBRUSSAN.NE 
- BESSE SUR I S S O L E X X 




































SAINT LEGER OU ÏENTO0X 
SAINT HASTIN DE CASTILLON 
VAISON LA ROMAINE 










CAÏAILLO« t • 
CHEVAL BLANC 
LE CRESTET 
ENTRECHAUX 0 • 
REGIO« : PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 






CHATEAUNEUF DE CHABRE 
EYGLIERS 
LA FREI SS i NGUSE 
MONTGENEURE 
RoCHEBRUNE 0 G 
REGIO« 
DEPARTEMENT 




- LA CHAPELLE DES HARAIS 
REGION : PAYS DE LA LOIRE 
DEPARTEMENT : 4 9 - N A I N E ET LOIRE 
49 - ANGERS 
50 - LA BREILLE LES PINS 
81 - CHAMBELLAY 
52 - CHAMPTOCE SUR LOIRE 
53 - CHAUHONT D'ANJOU 
54 - DAUMERAY 
55 - ECOUFLAHT 
5b - FONTAINE GOERIN 
57 - LA SAILLE 'WON 
58 - LES PONTS DE CE 
59 ­ POMICE 
60 - ROCHEFORT SUR LOIRE 
61 - VTLLEVEGUE 
02 - NOYANT LA GRAVGYERE 
REGIO« 
DEPARTDIENT 
PAIS DÉ LA LOIRE 
85-VENDEE 
j - LE CHAMP SAINT PERE 
• - »FREMONT 
-. - AANTON-CHAS3EN0N 
> - HESÏENT 
' - CHANTONNAI' 
> - LA GUlUINIEkE 
. - LA TARDIERE 
i - HE5NARD LA SABOTIERE 
- POU2AUGES 
. - L0C0N 
1 - MARE'UIL SUR. LAY 
1 - SAINT MALG DO' BOIS 







SAINT-uUENTIN t u 





MAI; SUS AISNE 
VAILLE' SUR AISNE 
AZÏ SUR HAkNE 
SAULGHERY 
GAULAINCOURT 
REGION : PICARDIE 
DEPARTEMENT : 60-OISE 
BAILLEIIL SUR THERAIN 
BEAUVAIS 
BORAN SUR OISE 
COMPI EGNE 
CHOISY AUBAC 
LONGUEIL SAINTE MARIE 
MONTMACÛ 
HORLINCOURT 
P Ü N T P O I N T 
SAINT LEU D'ESSEEENT • C 
SAINT LEGER AUX RUS 
THEEDÙNNE 
VIEUX MOULIN 
REGION : PICARDIE 

























PERONNE t • 
REGION : BASSE-NORMANDIE 
DEPARTEMENT : « C A L V A D O S 
1 - PONT-L'EVEOUE 
REGION : BASSE-NORMANDIE 
DEPARTEMENT : 61-ORNE 
- LE MELE SUR SARÎHE 
■ SOLIGNY LA TRAPPE 
REGION : HAUTS-NORMANDIE 
DEPARTEMENT : 7 6 - S E I N E MARITIME 
REGION : HAUTE-NORMANDIE 
DEPARTEMENT : 27-BURE 
2 - POSES 
3 - BRIONNNE 
4 - GROSLEY SUR R I S L E 
5 - LA BONNEVILLE SUS ITON 
REGION : RHONE-ALPES 
OEPARTE1BMT : 74-HAUTE-SAVOIE 
COMMUNE : 
245 ­ DOUSSARD 
246 - DUINGT 
2*7 - SAINT JORIOZ 
248 - SEVRIER 
249 - MARLENS 
250 - SAINT PAUL EN CHABLAIS 
251 - LABALME DE SILLINGY 
252 - THYEZ 
253 - PASSY 0 ô 
254 - LA THUILE 
REGION 
DEPARTEMENT 






























REGION : PAYS DE LA LOIRE 
DEPARTEMENT : 72-SARTHE 
15 - ABNAGE 
16 - BRULÜN 
17 - CHANTENAY ÏILLEDIEU 
18 - CONNERRE 
19 - LAVARDIN 
20 - LOUE 
21 - MALICORHE SUR SARTHE 
22 - MANSIONE 
23 - MABCON 
24 - HAB IGNE LAILLE 
25 - NEUVILLE SUR SARTHE 
26 - NOYEN SUR SARTHE 
27 - PARCE SUR SARTHE 
28 - PAR IGNE L'EVEQUE 
29 - MONTFORT LE GESNOIS 
30 - SAINT LEONARD DES BOIS 
31 - SILLE LE COILLAUME 
32 - SOUILLE 
33 - SPAY 0 0 
s4 - TUFFE 
:5 - 'VAAS 
REGION 
DEPARTEMENT 
PAYS DE LA LOIRE 
« L O I R E ATLANTIQUE 









SUCE-S1I8-ERDRE C 0 
REGION : CORSE 
DEPARTEMENT : 2A-CORSE DU SUD 
COMUNE : 
1 - TOLLA 
2 - CUTTOLI CORTICCHIAIO 
3 - PERI 
4 ­ TAVAC30 
5 - UCCIANI 
6 - AZZANA 
7 - C O C C I A 
8 - VICO 
9 - P O G G I O L O 
10 - CRISTIKACCE 
11 ­ OTA 
1 2 - ZOHZA 
1 3 - ZOZA 
1 4 - ARBELLARA 
15 - PROPRIA!« 
16 - ZIGLIARA 
1 7 - P I L A CANALE 
18 - GUITERA LES BAINS 
1 9 - PORTO-VECCHIO X X X X 
REGION : CORSE 
DEPARTEMEKT : 2B-HAUTE-CORSE 
20 - SOLARO 0 • 
2 1 - CORTE O O O O O 
22 - ALT1ANI 
23 - GIUNCAGGIO 
24 - VEHACO O 0 
25 - NOCETA 
26 - PRUNO 
27 - PENTA DI CASINCA 
28 - ALBERTACCE 
29 - CASTIRI.A 
30 - PIEDICRIGCIO 
31 - CASTELLO DI ROSTINO 
32 - ASM 0 0 
33 - MOIIIFAO 
34 - MORO SAGLIA 
35 - flAVIGN« 
36 - RUTALI 
37 - MORATO 
38 - BELGOTJERÎ 
39 - CALENZANA 
40 - CALERIA 
41 - GHISONI 
42 - PALASCA 
43 - SAINT FLORENT 
44 - TALLONE 








2 6 DROME 
COMUNE : 
155 - BALLONS 
156 - CHATEAUNEUF/ISERE 
157 - CHATILLUN E« OMIS 
























































- BOISSE PEHCHOT 
- BOUILLAC 
- BALAGUIER D'OLI 
- NAUVIALE 0 0 
- CONQUES 0 0 
- FLORENTIN LA CAPELLE 
- SAINT-AMANS DES COTS 
C A M P Ö U B I E Z 
B E L C A S T E L 
- LA BASTIDE L'EVEQUE 
- VILLEEHANCBE DE ROOERGUE tf, 
MONTEiELS 
SECUR 
PONT DE SALARS 0 0 
CENTRES 
SAiHI-JUST.'ïiAUR 
LA SAL'w'ETAT FEYRALES X 0 0 
LESCURE 3A0UL 
60R ET BAR 
SAINT-ANDRE DE NA3AC 0 0 
SAINT-JEAN DU BRUEL 0 0 0 
LA ROOUE SAINTE-MARGUERITE 0 0 
SAINT-ANDRE DE VEZiNES 
HELLAU X X / t X X 
MOSTUEJOULS • 0 • • • 
RIVIERE SUR TARN 0 0 0 
LA CRESSE 
COMPE'YRE t t t 
AGUESSAC 
SAINMZAIRE 
BROUSSE LE CHATEAU 
REQUISITA 0 0 
VERSGLS ET LAPEYRE 
FAYET 
CAMA8ES 
MTLAUR 0 0 0 0 
ASVTEU 
CANET SALARS 0 0 0 0 
SALLES CURAN 0 Ü 0 0 c ó 0 Û o 0 
ALRANCE 0 0 
VILLEFRANCHE DE PANAT 0 0 0 0 
3AINT-SYMPHORIEN 
LE NAiF.AC 



























159 - CHARAVINES 
lbO - LE FIN 
l o i - PALADRU 
16^ - BIL1EU 
163 - MONTFERRAT 
I " . - CORPS 
165 - MAÏRES SAVEL 
lbo - TREFFORT 
l b ' - LAlERE'i 
168 - CHOLoNGE 
169 - SAINT I H E O F F R E Y " 
170 - PIERRE CHATEI. 
1 7 1 - LA T E R R A S S E G 0 
1 7 2 - MORESTEL 
173 - ROHAGNIEO 
17« - ROYBON 
175 - SAINT EGREVE O 0 
176 - SAINT QIIEBTIN FALLAVIER 
177 - S I C C I E U SAINT JULIEN ET CARI 0 0 
178 TflEPT 
175 ■ VALBOHNAIS 
180 - VENEREKU 
181 - LE VERSOUD 
182 - VIENNE 












CUBLIZE 0 0 0 0 
BELLEVILLE 
VILLEFRANCHE SUR SAONE 
ANSE 
VAULX EN VELIN 0 0 0 0 
HEYZIEU 
CALUIRE-ET-CUIRE 































BRISON SAINT INNOCENT 0 0 
- AIX LES BAINS 0 0 
TRESSERVE 
VIVIERS DU LAC 




SAINT JEAN DE CHEVELU 
NANCES • 0 
AIGUEBELETTE 0 0 « 
LEPIN LE LAC 0 0 0 0 
SAINT ALBAN DE HONTBEL « 0 0 
NOVALAISE 0 < 0 
LESCHRAINES 0 0 
SAINT PIERRE D'ALBIGNY 0 0 
LES HARCHES 0 X 
CHALLES LES EAUX • X 0 0 
COGNIN 




















POMMIERS E» FOJEZ 
SAINT » M E T LE CHATEAU 
SAINT GERMAIN LAVAL 
SAINT JUST EN CHEVALET 
SAINT PAUL DE VEZELIN 
SAINT PAUL EN CORNILLON 
SAINT FIEERE DE BOEUF 
SAINT ETIENNE SAINT VICTOR SUR LOIRE 
SOLEYMIEUX 
US7SON EN FOREZ 
VILLEREST 


















AMHÏ SDK LEMAN 0 U 
THON0Ä LES BAINS 0 0 
EViAN LES BAINS 
SAINT GINGOLPH 
ANNECY 0 0 0 0 
ANNECY LE VIEUX 
VEÏRIER DU LAC 0 0 
MENTHO« SAINT BERNARD 





1 - HERES 
i - SAINT PE DE BIGoRRE 
3 ­ B3RDES 
4 ­ GOUU/N 
5 - LOURDES 
5 - CAMPAN 





8 - SAINT FELIX LAUSAGAISXXK 
9 - REVEL t U t 
10 - LAFITTE VIGORDANE 
11 ■ AUZAS 
12 - SAINT PE D'ARDET 
REGIO« : MIDI 
DEPARTEMENT : 4 6 - L O T 
13 - CATUS 
14 - CAZALS 
15 - DEGAGNAC 
16 - FRAYSSINET-LE-GELAT 
17 - GOURDOB 
18 - HARTEL 
19 - ORNIAC 
20 - LES QUATRES-ROUTES 
REGION : MIDI 





























REGIO« : M I D I - P Ï R E N E E S 
DEPARTEMENT : 81-TARN 
35 - «AGES 
36 - ANGLES 
37 - ROOUECOURBE 
REGION : RHONE-ALPES 























































- RUOMS 0 • 1 • 0 
- SAMPZON 




- SAIHT-MARTIH-D'ARDECHE 0 0 
- SAINT-JUST-D'ARDECHE 
- BEAUMONT 0 0 
- RIBES 
- JOYEUSE • • 
- ROSIERES 
- LABEAUME 
- SAINT-ALBAN-AURIOLLES 0 0 
- MALARCE-SUR-LA-THINES 
- LES VANS 0 0 
- CHAMBONAS 0 0 
- BERRIAS-ET-CASTELJAU 0 0 
- BEAULIEU 
- DARBRES 
- ASPERJCC • 0 
- SAINT-HAURICE-D'IBIE 
- LACORCE 
- JOANNAS • 0 
- LARGENTIERE 
- JAUJAC 
- ANTRAIGUES 0 t 
- DEVESSET 
- MARS 
- SAINT-HARTIN-OE-VALAMAS • • 
- LE CHEYLARD • • 
- CHALENCON 
- SAINT-SAUVEUR-DE-MOHTAGUT 0 1 
- LES OLLIERES-SUR-EYRIEUX 
- SAINT-VINCENT-DE-DURFORT • 0 
- SAINT-FORTUNAT-SUR-EYRIEUX 






















































SAINT AHTONIN DE LACALM 
GRAULBET 










- SAINTE CROIX 
- ASTON 
- MONTBEL 
- SAINT YBARS 







82-TARN ET GARONNE 
- LAHOTHE-CAPDEVILLE-ARDUS 
1 - BEAUMONT DE LÙMAGNE 
- LAFSANCAISE 






72 - SAINT-LAURENT D ' O L I 
73 - SAINT-GENIEZ D'OLI 
74 - SAINT-COME D'OLT 
75 - BESSUEJOULS 
76 - ESTAINC 
77 - ENTRAYGUES Cl I 





105 - LYAS 
106 - ANNONAY 
107 - SATILLIEU 
108 - ARDOIX 
109 - LE LAC - D'ISSARLES 





- LA MOTTE DE GALAURE 
- CHARMES/L'HERBASSE 
- SAINT DORAT/L'NERBASSE « 0 0 
- CLERIEUX 
- SAINT THOMAS EN ROYANS 
- LUC EN DIOIS 
- DIE O 0 
- SAINTE CROIX O 0 
- VERCHENY t t 
- SAILLANS 
- MIRABEL ET BLAGONS O 0 
- ALLEX 
- LIVRÛN • ù 







- PONT DE BARRET 





- LA RCCHE SAINT SECRET 
- REHUZAT 0 û 




- NÏONS 0 1 
- raSOBRES 
- SAINT M J R K E O T S 
- LA MOTTE CHALANCON 
- CORNILLON SUR L'OULE 
- SAINTE JALLE 
- VENTEROL 
- SAINT FERREOL TRENTE PAS 
- VERCOIRAN 
- LA P E N K E / O U V E Z E 
- P I E R R E L O N G U E 
- MOLLANS/OUVEZE X 0 
■ - ■ 
Map • 2.5(e) : I R E L A N D 
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_ MICROBIOLOGICAL PARAMETERS 1,2a 
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CONFORMITÀ DELLE ACQUE LACUSTRI RISPETTO Al PARAMETRI 
MICROBIOLOGICI 1.2.3.4- AN MO 19Ö6 
UMBRIA - LAZIO - ABRUZZI - MOL ISSE 
1 . Conformi tota l i / 100m l : 2000 
2_Colitormi fecal i / lOOml : valore guida del la d i re t t i va 
3_ Streptococchi fecal i / 100ml : valore guida della d i ret t iva 
4„ Salmonelle / I l . valore imperativo della d i re t t iva 
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
C a r t e 2.U : Saison ba lnéa i re 1986 - P a r a m è t r e s microb io log iques n* 1 et 2 
Con fo rmi té des eaux de baignade-Valeurs imperat ives d e l à direct ive 
Paramètre 1: coliformes totaux 
























ø Non conforme 
NATIONALE GRENSWAARDEN 
2_FECALE COLIBACTERIEN 
3 .FECALE STREPTOKOKKEN 
4 .SALMONELLA 
« 3 / m l de mediaan _ waar de 
waarde imperatief van de richtlijn 
O VOLDOET 
• VOLDOET NIET 
Figuur3.2 (b) : NEDERLAND _ BADSEIZOEN 1986 
TOETSRESULTATEN MICROBIOLOGISHE PARAMETERS 2,3 en 4 

